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This thesis presents evidence which supports Bertolt Brecht's
oft-quoted statenent that the Bible was the book which exerted the
greatest infh:ence upon his writings.
Die Bibel (1913), and Die

While Brecht's early works,

Dreigrosc:.~enoper

(1928), serve as the nain

exanples, there are also references to biblical allusions from a
nurrber of his other writings and scr.e of his poetry.

There is

general infonnaticn on Bredlt's religious background and en his
extensive biblical knavledge which enabled him to use the Blble as one
of his principal sources.

Brecht's rranner of usage and adaptation of

religious and biblical rraterial to suit his purposes is noted.

As

2

well, a ccnsideratirn of the views and findings of a nurcber of critics
and writers with an interest in Brecht both as an individual and as a

writer and pc:Et, provides a degree of clarification of Brecht's
approach to the Bible.

Included too is sane detail which could posit

the Bible as a possible catalyst in Brecht's examination of Marxism as
a viable altemative to religion in neeting the needs and aspirations
of mankind and qf society.
Although writers and critics have nentianed for years that
Bertolt Brecht gathered much of his literacy inspiration fran the
Bible and fran religious material, such as hynnals and prayer books,
to date there has been only limited reference to exanples fran these

sources.

This thesis lists quotaticns, ideas, and language fran the

biblical sources, showing origin, oounterpart, or parallel in a
selectioo of Brecht's works.
'!he thesis limits itself to a few of Brecht's early poems, e.g.,
"Hynne an Gott," and the early attenpt, Die Bibel, as well as a
fairly detailed portrayal of the biblical infloonre in Die Dreigroschenoper.

It also cites references from Ba.al,

~r

™. ~nsch

~

Sezuan, Die heilige Joharma der Schlachthofe, Lebei:i des Galilei, and
Mutter Courage und ihre Kinder, where these works show a l itera:ry
connectioo to the Bible.
The

~thcxi

of procedure oonsists of citation from Brecht's

works, cmpa.red with or oontrasted to the original biblical usage.
The rurming cxmrentary maintains the chronological storyline, showing
how Bred1t's ideas were satetines arbitrarily presented, creating a

3

totally different application and enphasis, or at ti.nEs confonning to

the biblical sourres.

Bredlt's "collage nethod" of conbining various

naterial (noted by several writers an Brecht) is discussed and
portrayed through exanples.
· The listing of biblical q\Dtatioos, language and ideas,

oorrelated to Brecht's similar utilization, highlights a pattem
which depicts the extent to which Luther's Bible infll.Eilced Brecht's

literazy career.

This ccmpilatian of similar and/or parallel or

parcxlied qootations and ideas fran Luther's Bible and franB:rec:ht's

works offers sufficient infomation to denonstrate context and

relevance, but atteI!pts no cmprehensive justification or interpretatioo of either the biblical or the B:rechtian material.

The

conclusians readled in this thesis enphasize the carplex nature of
Brecht's biblical relationship.
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PREFACE

Although Bertolt Brecht did not CC11Sider hinBelf a Christian,
it is no secret that he had a special relaticnship with

~

Bible.

The Bible is a source utilized by nany, but it is astari.shing that a

perscn who does not see hinself as a Cllristian would oonoern hinBelf
so much with this l:x:X>k.

'Ibis thesis will attenpt to sh<:M hav the

biblical influence affected Brecht's literary endea"VOurs, and may also
have played a role in his shift toward Marxism.
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CHAP'mR I

In his book, Bertolt Bredlt und die teltliteratur, Ieinhold

Grinm remarks en Brecht• s "lebenslange und hOchst kacpleJCe Abhangig-

keit von der Bibel." 1 Brecht did not ccnsider himself a Christian,
but

adni.tted to a·high degi:ee of dependence \4XXl the Bible.

Brecht's

admi.ssim to this effect is qooted in the NOmS to Bertolt Brecht's
Sdlriften

~

Literatur und Kunst I (1920-1932) by the editor,

i'Emer Hedlt:
Im Oktober des gleichen Jahres [1928] hatte Bredlt bei
einer Unfrage der Zeitschrift "Die Dane", Berlin, (Beilage
"lose Blatter") nach dem stiirksten Buc:he.indruck geant:wortet:
'Sie werden lachen: die Bibel. 111 2

Brecht

was

aware that his use of the Bible cg:eared mainly negative

at first glance, and such a statenent would therefore be CXXlSidered
laughable.
The actual neani.ng of Brecht's works reneins in qmstim, as
Keith Dickson notes in his book, Towards utopia: "There is generalagreercent about his [Bredlt's] stature as a writer, but a ve:r::y wide
divergence of opinicn as to
notation holds true for

what he is actua.lly saying. 113

much

This

that Bredlt wrote, but is particularly

noticeable in his biblical usage.

The chapter about "Prablene und Aufgaben der Brecht-Forschung''

in :Reinhold Grinrn's book, Bertolt Brecht, cxnoems itself with the
difficulties inhel'.ent in the study of Bredlt.

Grinm in;Iuires about

2

Brecht's relationship to the Christian religion and to Marxism, and
about the oonnon carmecticn between Marxism and Christianity.

4

'lhese qtEstions await further research; hGJever, the:re are cltEs in

Bredlt's life which shed sooe light oo his biblical dependence, as
well as en his Marxist leanings.

The key may -well be the manner in which Brecht utilized the
Bible, and why he used it in a certain way.

In Bertolt Brecht,

A:r:beitsweise und Editicn, Gerhard Seidel gives the follc:Ming

explanaticn :regarding "Das Verhfiltnis des Autors zu seinen QtEllen":
Sein [B:rechts] vemaltnis zu den Q\Ellen win:l vai zwei
bestimnt, die er souveran zu handhaben und
'Nedlsel'Weise zu praktizieren wuc;ste: ibemalme md Qagenentwurf.
Die tbemalme frenrler Texte, :fUr die sich in Bredlts
Sdlriften zahlreid'>.e Beispiele finden !assen, vollzog sich
in verschiedener Weise. Brecht ergriff den Stoff der
~l~, beniit~ ihre .. Fonn ~ iDemahm ~ ihren ~- 5
~rtlich oder Sllltlgemass, ZJ.tierend oder stillschweigend.
~thoden

Seidel is :referring to sources in general, but the e:xplanation
is particularly apt in :regard to Brecht's :relatiooship to the
biblical source.

The manner of utilizatioo is clear--Brecht made use

of everything he considered relevant to his
~I:king

as he pleased.

~I:k,

adapting and re-

But the reasoos for following this oourse

rerrain in the realm of pure ccnjecture, buried in an area of Brecht's

persooality which still defies analysis.
In Bertolt Brecht Reinhold Grillln states that there is as yet no

con:plete picture of Brecht available, and "dazu kcmnt. Brechts entschiedene ZurUckhaltung in alien persOOlidlen Dingen, sein Trachten,

'die Spuren zu verwischen', wenn nidlt zu verwin:en • .,G Grillln

3

designates Brecht's perscnality as "hOchst widerspruchsvoll" and adds:
Wie jedoch in dieser Wi&rspriichlichkeit, die Brecht durchaus
!Ejahte, Wissensdurst und taktische Feigheit, List und GUte,
S:innlichkeit, Hunnr tmd bc:tlrende Hartn.ackigkeit vereinten tmd
vor allein, aus weldlen Ql.Ellen sie gespeist wurde, bedarf noch
e.ingehender lbte:rsuchung.7
In

a similar vein, in his book, Bert Bredlt, Willy Haas presents

his analysis of Bredlt's pe:rscnality:

Aber die Situaticn Brechts nadl dem Sensati<XlSerfolg der
"D.r:eigroschenq:>er" tmd den darauf folgenden Niederlagen ist
e.ine jener syrcbolisc::hen Situationen des Lebens, die ein ganzes
M:mschenl.eben nadl vom undhinten, zuriick bis in die Anfan~
und hinaus bis zum Tade, beleuchten tmd illustrieren. Sie
zeigt den rastlosen Experimantierer Brecht, mi.t seiner
Ruhelosigkeit, seinem Durst nadl Neoorientienng, mi.t seiner
affektierten Primitivitiit, doch audl mi.t seiner edlten
Einfad1heit. Sie zeigt au::h den Literaten Brecht, den
fleissigen Ieser, der sich seine literarischen Anregungen
aus allen Ecken tmd Enden · der "W:ltliteratur holte.8
Suffia:! it to say at this point that a vast anomt of Brecht's
"literarische?n Anregungen" originated in the Luther Bible, and that
the cxntrary, dlaracteristic qualities of Brecht's perscna.lity
c:xmbined to fonn a talented poet, dranatist and writer.

As

well,

these qualities often brought him to a state of despair over his
inability to recxncile the world's reality with his idealistic hq>es
for the brotherhood of man, which folll6 the undercurrent of much of
his writing, and is so eloqumtly depicted in the follQ\fing poem:

Ihr, die ihr auftaudlen werdet aus der Flut
In der wir untergegangen sind

Gedenkt
Werm ihr vcn unseren Sc:tiwac:hen sprecnt

Auch der finsteren zeit
~ ihr entramen seid.
Gingen wir doch, ofter als die Schuhe die Lander wedlselnd
Durd:l die Kriege der Klassen, verzweifelt
~ da nur Uru:ed:lt war und keine EnpOrung.
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Dabei wissen wir doch:
Aoch der Hass gegen die Niedrigkei t
Verzerrt die Z\ige.
Auch der Zam Uber das lJnrecht
Macht die St.imre heiser. Ach, wir

Die wir een Boden bereiten wollten fiir Freundlichkeit
nicht freundlidl sein.

Kamten selber

Illr aber, wenn es so 'Weit sein wird
tass der M:msch dem M:mschen ein Helfer ist

Gedenkt unsxer
Mit Nachsicht. 9
Although the degree to which his personality aspects cxntributed

to Brecht's unusual relaticnship with the Bible is not knam, there
are indicaticns, especially hoN he used the biblical source, whidl
shew a camecticn.

Bredlt delved into the Bible possibly nore than

into any other literacy source.

Without the biblical source his

literacy creaticns would dowtless have remained scm!What

cir~

scribed, both in range and size, as well as in material, ideas, and
above all in language.

Indeed, without the singular beauty of the

clear and sinple Luther language, which Brecht fashiooed and transfomed through a nwriad of biblical words and phrases into his own
xe:pertoire, sone of his "WOl:k. would not have been possible.

Here

Brecht oould echo the words of Herr Peachum: "Es muss eben inner
gel:x:>ten

werden.

Da mJSS

~eues

die Bibel wieder herhalten, aber wie oft wird

sie es noch?"lO

In fact, the Bible served Brecht's purposes as laig and as often
as required, appearing cxnstantly in his literacy carpositian, an
everlasting fomtain for his persooal. use.

In Brecht: Das Paradox des

politischen Dichters, Martin Esslin rema:rks that Brecht's language had

its origin in the Bible, "derHauptquelle der deutschen

5

Schriftsprache, 1111 and Esslin elaborates:
Und tats~chlich ist die Sprache des Atheisten und
Gotteslasterers Brecht &utlich vm der kraftigen,
klooigen und scharf profilierten Iedeweise der Lutherl>ibel
durchsetzt und gefonnt. Brecht war ein ~ister in der
Anwendung biblischer Stilmittel: der Gegenilberstellung
kootrastierender Satzteile, biblisdlem Parallelismus,
Wiederllolung und Inversim.12
\'iri.le Esslin's opinioo cmoerning Brecht as atheist and blasphener is

not under discussicn hem, his view mgarding Bmc:ht's applicatioo of

the language of Luther is relevant; Bmcht' s naste:cy of biblical fo:rrrs
of speedl errbellished and clarified his literacy endeavours.
This is evident, for exanple, in·Bmcht's Die Dreigroschenq;Jer,
in the verbal exchange bebNeen Filch and Peachum, where they

arg\E

about the placaras. 13 In Die Vieldeutigkeit Bertolt Brechts, Thanas
Brandt writes as follc:ws ccnceming Brecht's biblical ugage in this
play:
Die Bibelcollage in dieser gesellsdlaftskritischen,
antikulinarischen und OOdl so kulinarischen Oper veniendet
kUhn verschiefte Sprue.he md Verse, die durdl Tafeln,
Szenenanweisungen und Sentenzen an den une:cwartetsten Stellen
auftauchen und dadurdl eine neue, bitter-ironische .Bezogenheit
vennitteln.14
Bmc:ht' s biblical cxmients, often presented in the fonn of
parody, ircny, or satire, "1ere to a great extent an attack against

the Church, the State, and Society throughout histo:cy, against the
deliberate manipulaticn and misme of the Bible and religion, as
Brandt nenti.oos further with reference to Die Dreigrosdlencp:r: "und
doch ist die Tendenz eher

gerichtet. 1115

~

den ~ch:m a1s gegen die Bibel

Despite this, the harshness of these language devices

often appeared to be ained directly at the Bible and at oublard

6

religiosity, particularly in Brecht's inclination tcward biblical
parody, where the duality in his personality is reflected.

Martin Esslin's definition of parody as "fast inner der Ausdruck

einer Hassliebe,"

16

suggests a partial eJCPlanatioo for Brecht's

relatimship to the Bible, where the ooncealed undercurrent is often
felt but never surfaces.

It is not logical that BI:echt would cx:noern.

hinBelf to sudl an extent with the religious thene, with such an
intensity of critical diatribe and :repetiticn, were it cnly a literary

source, as all the others which he used.

The cantinoous parodical

reference to the Bible indicates an enotional depen:]enoe, ooupl.ed with

a raticnal denial, as Esslin eJCPlains further:
IEm die Parodie bietet ei.ne Ge~it, f.b:1elle, denen

man enotiooel ve:r:pflichtet ist, die man aber ratimell
ablelmt, nachzuahnen und in ihrer FbJ:DerAt.'elt zu schwelgen,
dme dem Vorwurf auc;gesetzt zu sein, man wiil:e vcn ihnen
beeinflusst oder erschUt.tert. Ein im Grunde religiOser
M:msch, eer seine religiOsen Instinkte und <£fUhl.e·verdrangt
hat, kann als Verfasser von Parodien auf Bibelstellen und
Kirchenlieder seinen unein~standenen Enpfindungen ein Ventil
verschaffen und gleichzeitig denalstrieren, wie sehr er sie
veradltet. Das ist zweifellos bei Brecht der Fall, • • .17
Esslin detects this type of

s~ressioo

in Brecht's works, and

he quotes a m.rcber of instances fran Die Dreigros~r where the
ballads are regarded as trre by the audience.

18

The parody in this

catedy ccnstitutes a criticism of society and was aiited at the
bourgeoisie aulienoe itself.
In Brecht's Gesarmelte 1-erke 17, Schriften ~ Theater

l1

outlines his own expectatia:is of this wo:rk:
"Die Dl:eigroschenq:>er" befasst sidl mi.t den b~rlid:len
Vorstellen nicht nur als Inhalt, indein sie diese darstellt,
scndem audl durdl die Art, wie sie sie darstellt. Sie ist

BJ:echt

7

eine Art IEferat \Der das, was der Zuschaoor im Theater van
Leben zu sehen wlinscht. Da er jedoch gleichzei tig auch
einiges sieht, was er nidlt zu sehen wiinscht, da er also

seine Wiinsche nicht nur ausgefUhrt, scndem audl kritisiert
sieht (er sieht sich nicht als Subjekt, sondem als Ci>jekt),
ist er prinzipiell instande, dem Theater eine neoo Funktion
zu erteilen.19
The audience is to see the reflection of its o.m duplicity.

However,

to Brecht's chagrin, his indirect noralizatioo was lost en the

audience, which saw only what it chose to see.

It failed to :recognize

any new function for itself or for the theatre.
This problem is evident to sate degree in many of Brecht's
The rules and theories of theatre for the audienoo were·

woi:ks.

frequ:mtly not admowledged, particularly when the author's

CMn

vacillaticn shme tlu:ough his parody, or when these theories tended

to p:readl at the audience, as in the plays, Ier Jasager and

~

Neinsager, arcong others, cxnceming which John Willett retncllked: "The
audience for whan these lessons were neant found them often hard to
stanadl.

In the didactic works Brecht's Marxist tendencies and ideas
. ccrce into play, sq>plying above all a practical, clearly-defined
belief, the cpposite of the sarewhat abstract Christian :religious
creed.

Sinoo B:redlt had rejected :religioo en a raticnal level at an

early age, but seened unable to functioo without sare sort of belief,
his interest in the Marxist ideology may have resulted fran a search
for a viable altemative, whidl he appeared to have found in the
Marxist do-it-yourself approach to all the probl.ens of society's
disadvantaged worldng class.

In his Erinnerungen ~ Bertolt Brecht,

8

Fritz Stemberg puts forth the follONing theocy: "Brechts Synpathie

mit <Er deutschen KP schien mi.r daher zu kamen, -dass er sic:h--gerade
nach seiner etwas anarchistischen

~rgangenheit-mit

irgend etwas

identi.fizieren wollte und musste. 1121
Willy Haas also saw a connection between Bredlt's biblical
i:elatialShip and his cxnversion to Marxism.

In his book, Bert Brecht,

he states:

Kirche ist Kirche, und lbgira ist lbgrra, im Marxismus wie
in der Kirdle, die ~rwandlung des einen in das an&re ist
nidl.t allzu schwierig-das ist ein Satz, der ganz <pdss ·
nic:ht allgenei.n gilt, aber ganz gewiss fiir Bert Brecht.22
On the other hand, ~ her

l:xx*, Bertolt Brecht in Selbst-

7.eugnissen und Bilddokurcenten, _Mariarme Kesting cites Brecht's reply,
during his interrogation in the United States, to the qt.esticn of his
associaticn with Marxism: "I, of oourse, had to study Marx's ideas
about histoi:y.

I Cb not think intelligent plays today can be written

without such stuiy. 1123

Sin~ Marxism ocnstitutes an

epodlal branch

of world histo:cy, Brecht's answer held a degree of truth.

At the

sane tine he was able to avoid the danger of inplicaticn as a subversive by his iimedi.ate retum to Europe, thus blcx::king closer
scrutiny of his Marxist ti.es.

HG\1ever, retrospective to Brecht's

zealous study of .Marxim and the Marxist thenes of sate of his works,
the words of Herr Peadlum of Die Dreigroschencp:r again

c:ate'

to mind:

"IXx::h die Vemaltnisse, sie sind nicht so. 1124

The Marxist

circunstan~

are still under perusal to this day.

That Bi:echt cxnoemed him;elf with Marxism is not to be <Enied, cnly
~is

the questicn.

In this camecticn Klaus VC:Slker, in his

9

biography Bertolt Brecht, contradicts both the :religiom-view of
Willy Haas and Fritz Stemberg's perspective:
Er [BreChtj wurde nidlt Konmunist, weil er sich nach
seiner etwas anarchistischen Vergangenhei t "mit irgendetwas
idantifiziei:en wollte oder musste" , scndem "tNeil er

entaeckte, dass die narxistisch-leninistische Theorie fQr
seine schriftstellerische Al:beit eine ne\E Qualitiit
einbradlte. Die sozialen Kanpfe, deren teilnehnen<Er
Beobachter Brecht war, beschlemigten diesen Prozess md

fonnten sein sozialistisches Bewusstsein.25
Of a:>urse the Marxist ideology lent a new quality to Brecht's works.
But it was the c:onbinatic:n of biblical and Marxist ireas which gave
Brecht's. literary creations their peculiar character, hovering between

two OOgmas and 1:l«> cxnoepts.

CliAPrER II

Bertolt Bredl.t's

religi.o~

ftilirua:cy 10, 1898, in Augsburg.

relationship dates back to his birth,
Although his father was of RJnan

Catholic persuasicn, Bredlt was raised in his nother's Lutheran belief.

Klaus Volker nentions in his Brecht Olraricle, that Eugen Berthold was

baptized Mardi. 20, 1898 in the Church of the Evangelical Franciscans
(Barfilsse:rldrche), that he attended school with the Franciscans fran

1904 to 1908, that he began ccnfinratian instr\x:ticn in Septenber 1911,
and that he was confirned March 29, 1912 in the Cllurch of the
Evangelical Franciscans.

1

In the biography, Bertolt Bredlt, VOlker observes that religicn

played no great role, either at school or at hooe, but that Brecht
showed an avid interest in the biblical instruction, eagerly partici-

pating in the course.

2

However, Volker adds: "Nicht die Botschaft der

Bibel, sandem die drastischen Schilderungen und das prachtige Lut.herdeutsch des Budles beeindruckten ilm. 113
On the whole, Brecht's p:reoccq:>ation

with the Bible and the

splendor of the language of Luther :remained constant throughout his
l iterai:y career.

Naturally, the thexres and viewpoints changed fran

the days of B:redlt's youth and inmaturity to the no:re settled period

of his adulthood.

The dl.ildhood inpressions gave way to youthful

skepticism and then to a raticnal :renunciatioo of xeligicn, but the

biblical dependence cxntin\Ed as an mxesolved enoticnal pnbl.em and

ll

possibly Bredlt' s ridiest literary sourae.
The follONing qootation originates in Rudolf Paulsen's
I:er Mm.sch

~

book,

der Wage: "Du musst den G:>tt der Kinderl>ilrerbibel au.s

Dir zeissen. 114

This advice could have been directed at Brecht;

logically he acoarplished this early in life, but the inages and the
biblical language renained throughout his life-an indispensable vein
in his literacy lode.
In

1920 Brecht was able to write:

Idl babe imter, wenn ich Ieute sah, die 'VOr Schnerz cx:ler
Kumer die min.de rangen oder Anklagen ausstiessen, gedacht,
dass cliese den Emst ih:rer Situaticn gar nicht in seiner
ganzen Tiefe erfassten. ram sie vergassen 'VOllstandig, dass
nichts half, es war ihnen noch nicht klar, dass sie van Gott
nicht nur verlassen oder gekrankt waren, sondem dass es
iDemaq>t keinen Gott gab und dass ein Mann, der, allein auf
einer Insel, Aufnil.r n:adlt, walmsinnig sein nruss.S

HCMever, sare of the poetJ:y of Brecht's early years indicates hON
difficult it actually was to make the break with "den Gott der
Kinderbilde:t:bibel."
For exanple, in the early poem, "Hynne an Gott, 116 the
disillu;ioned expectaticns of dlildhood are still in the foreground.
While the language follc:Ms the biblical pattems of the Luther Bible,
the

J:X)eill

is neither a devoticnal hynn of praise nor a prayer to God.

This plaintive,

r~ling

ti.rare portrays youthful insecurity, where the

ideals and fai:cy tales of childhood cxnflict with the realities of
life.

The dod:>t, the feeling of injustice and the sense of_ being

forsaken are apparent in the fii:st stanza:
Tief in den dunkeln Talem sterben die Hungernden.
Du aber zeigst ilmen Brot md liissest sie stemen.

12

thrcnst ewig und unsichtbar
Strahlend und grausam Uber dem ewigen Plan.

ni aber

The youthful
~sist

poet feels God's

~rscnal

intervention is neoossary to

the starving IlUlltitudes of the world; God's failure

is i.r.responsible.

to

do this

Seccndly, he disputes God's decisicn :regarding the

selecticn of those who are slated to die:
Li.essest die Jungen sterl:>en und die Geniessenden
die stezben wollten, liessest du nic:ht •
Viele von denen, die jetzt ~ sind
Glawten an dich und starben mit zuversicht.

Aber

According to the p:let, the youth and the well-to-do should not be cut
Cbn'l

early in life-the sick and the old should die first.
Thirdly, the Church's nessage of salvaticn is challenged-a

declaraticn whidl, in the final analysis, carmot be canfinred, but
nevertheless

s~rts

the poor in their poverty even to their death:

Liessest die Amen ann sein manches. Jahr
Weil ihre Selmsucht sch&er a1s dein H.imrel war
Starben sie leider, bevor mi.t dem Lichte du kanst
Starben sie selig doch-und verfaulten sofort.
A blind, unshakeable trust in an invisible God cannot be recxnciled by
the poet.

And finally, the poet questioos the existence of such a

God:

Viele sagen, du bist nidlt 1.11d das sei l:esser so.
Aber wie karm das nidlt sein, das so betriigen katm?
Wo so viel leben vcn dir und anders nicht stemen kamtenSag mir, was heisst das dagegen-dass du nicht hist?
HcMever,·he admits in despair that he himself is unable to solve this
riddle, since a God appears to be absolutely neoessa:cy, to the point

where many are unable to die in peace without their belief in God.
The

poet's urgent hc.pe for an almighty father figure to naintain the

13

world in an eternal utq>ic state is destroyed by doubt and skepticism.
Keith Dickson's remark: "Certainly there is nnre than nodish
cynicism in such a poem as 'Hynne an Gott' • • • "

7

reflects the· under-

current of genuine ooncem whidl enanates fran this poem.

The poet's

anxiety over the cxnt.radictm:y infll.Elce of religion cn society rises
above the tcne of scom and disdain, and in the last stan:za he

articulates mankind's dread of being catpletely alone in the worldif there were no G::xl, ooe would have to be invented.
The biblical tone of this poem attests to Brecht's early

familiarity with the Bible; lxlwever, as in many of his woJ:ks, it
appears to be a conglooeraticn of all he had ever gleaned fran the

biblical contact.
ideas f:can

vario~

Brecht's nethod, the extractioo of language and
origins, c:x:nbined with amitracy adaptatioo and re-

assenblage, has been noted by a nunber of writers and critics.

In his

book, Bertolt Brecht und die 'i'eltliteratur, :Eeinhold Grimn CXJl'ltents en
Brecht's "Prinzip, neistens nehrere Texte heranzuziehen, weshalb man
die genaue Vorlage selten mit Sicherheit identifizieren.karm. 118
John Willett also draws attentirn to this principle, calling it a
"oollage nethod" :
The point is that Bzecht as a playwright not only wrote
poetically, he drew en a huge poetic stock, and his collagelike nethOOs-literally so if you look at the way his typescripts am gunned together-nean that any one play can reflect
a whole range of diffemnt poetic rcoods and occasioos.9

In his discussicn of B.redlt's Dreigroschenq?er '1haias Brandt too
speaks of the "Bibeloollage, .. lo where the collage CXDSisted of many

qootatioos and si tuatioos fran the Bible, fashioned together to fo:r:m
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Bredlt's

CMn

uniqua "Versioo of this conedy.

As well, referring again to Willy Haas' statercent about "<En

Li.teraten Brecht, den fleissigen Leser, der sich seine literarischen

aus allen Eckerl und Enden der Weltliteratur holte, 1111 it

Jluegmgen

should be noted that B:recht's "cx:>llage nethod" of assimilation <:Mes

JDJCh of its success to his assidl.Dus reading habits.

In this· regard,

Brecht's delv:ing into world literature should not be·cxnsidered a
phenatencn.

Although each generaticn fran age to age of histocy no

dotbt belie"Ves itself to be uniquely different fran all the rest, the
preacher, Solcm:n, in Ecx:lesiastes, presents a truer perspective:
Was ist' s·, das geschehen ist?
Eben das hemach ges~ wird.
Was ist' s, ~ man gethan hat?
Eben das nan hemach wieder thun
wird; und geschieht nichts Neues
unter der Same.
10 - Geschieht auch etwas, davcn man
sagen nOchte:
Siebe, das ist neu? Es ist zuvor
auch geschehen in den langen Zeiten,
die vor uns gewesen sind.
11 - Man gedenkt nidlt derer, die zuvor
gewesen sind; also au:::h demr,
so hemadl kamen, wird man nidlt

P:cediger 1: 9 -

gedenken bei <Enen,

die

damac::h

sein

wera:m.

12

The thenes whidl have always occupied the human ra<=E in cama1,
encoopass similar ideas, cx:nditicns, situations, erroticns and a:nflicts, re-intJ:odured with variaticns peculiar to each particular era.
Acoordingly, Bredlt' s mage, imitatioo and adaptatioo of world
literature belongs to the practire ackpted by poets and writers

throughout :recorded histo:r.y: all inspiraticn originates in carm.nal

15

springs.

Brecht's exposure to the traditional Protestant Bible instructicn in church and school offered early access to the Bible as a

literacy source.

His creative talents and abilities enabled him to

take advantage of the infonnation available.

Klaus Volker calls

Brecht "ein ausgez.eichneter Bibelkenner, van der Sprache Luthers

beeindruckt," 13 and Marti.n-Esslin writes: "Brecht ist nehr als bloss
ein bedeutender Dichter; er ist darilber hinaus vor allem ein Sprach-

schCpfer." 14
To

a great degree Brecht's creativity in the area of language

was festered by his interest in the Bible according to Martin Luther,
whan El.Win Arndt lams as a piooeer in the ·develq>rcent of the m:xEm

Gezman language:
Selten ist ein Schriftsteller oder Dichter der frilheren
Jalu:hunderte durch seine Al:beit so tief in das Wesen der
Sprache eingedrungen und hat sein Ieben lang urn die
1-Eisterung der sprachlidlen Gest:altung ringen Inii9sen wie
Martin Luther, IEfonnator und 'lilersetz.er, Verfasser
breit:wirkender Flug- und Streitschriften und einer der
ersten Didlter und San~ des deutschen evangelischen
Kirchenlie<Es. Ohne Zweifel gehOrt Luther zu den hervor- ragenden Vertretem deutschen Schrifttmrs im 16. Jahrhundert;
und nidlt zuletzt ist es seine sprachlidle Ieistung, die die
Jahrhunderte UberdalErt hat und die nodl heute in der
deutschen Natiooalsprache mit- und nachwirkt.15
The efforts expended by Luther in his version of the Gernan Bible have

pemeated Brecht's literacy works with the singular beauty and clarity
of the Gennan language enployed.
The language of th:! 1899 editicn of the Luther Bible is in many

mstan~ a perfect natch to Bredlt's words and phrases. 16 'As well,
the 1914 editi.cn of the Luther Bible correspcnds to sooe of Brecht's
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usage; 17 havever, in a nunber of cases this editioo enploys nore
~m

fol:115 of speech which are less poetic, not as flaring or

nusical-an altogether no:re utilitarian fo:rm of the German language.
'!be fol.lowing exanples fran the early poem, "Hynne an G:>tt" dem:n-

strate how closely Bredlt's use of language oonfonns to the 1899

versicn of the Luther Bible, especially when c::onpared with the 1914
versicn, also under examinatioo here.
In the

first stanza:

Tief in den dunkeln Tiilem sterl:>en die Hungemden.
Du aber zeigst ihnen Brot und liissest sie sterben.
Du aber thralst ewig md msichtbar
Strahlend und grausam Uber dem ewigen Plan. 18
God

is always addressed with the familiar Geman fonn "Du," never with

the fontal. "Sie."

The

phrase, "Du aber" is very often used,

especially in the Old Testament, e.g., in Psalm 86:15 - "Du aber,
Herr G:>tt,- bist bantherzig md gnadig, geduldi.g und

und Treue" {LB, 570).

vai

grosser Gi.ite

Brecht uses this phrase twire .in su<XEssioo in

the first stanza of his poem, enploying as lNell the sane cadenre and

mythm.

The word

"lassest" is also often used, again in the Old

Test.anent, specifically in the Psalms, the Wisdan Literature, and the
p~hetic

books in both the 1899 and 1914 editi.cns un(Er cx:nsideration.

An exanple is sll<:Mn in Psalm 90:3 -

"~r

du die M:mschen lassest

ste.t:ben, und sprichst: Konmt wieder, M:mschenkinder!" {LB, 573;
GB, 613).

The last two lines of the first stanza show the influen<2 of the
~tatiais

of Je:reiniah:
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Klagelieder 3:44 - Du hast dich mit einer WJlke verdackt,
Dass kein Gebet hindurch konnte (LB, 774).

Also, Klagelie<Er 5:19 - Aber Du, Herr, der du ewiglich bleibest
Und dein Thran fur und fiir,
20 - Warum willst du unser so gar vergessen,
U1d uns die Lange so gar verlassen (LB, 774) •
. And Psalm

In

13: 2 - Herr, wie lang
Willst du nein so gar vergessen?
Wie lange
verbirgest du dein Antlitz vor mir? (LB, 528).

the last line Brecht mes

aie

of his early favourite \\Urds,

"grausam," as for exanple in the book of Habakkuk:
Ier Prophet Habakuk 1: 7 · - Und wird gramam und schrecklich sein;
i:eS da ~ut und zwinget,
wie es will (LB, 875) •

It is also seen in Jesaja 13:9 -

ram

siehe, des Herm

Tag kamtt

Grausam, zomig, grimnig,
ll:ls Land zu verstOren,
Und. die Siin.dar dral.S zu
vertilgen (LB, 654) •
The \\10rd "grausam" appears as well in Brecht's 1913 playlet, "Die

Bibel," where the brother shouts at the grandfather: "Schweig, du
Narr!

Ja, du hist ein Narr!

Oder du hist grausam!

Grau.saner denn

Ahab!"l9

rn additioo,

Brecht portrays through picturesque language the

idea of G:>d forever hiding his countenance fran nankind-"t:hralst
ewig und unsichtbar'' oor.respcnding to the biblical "dain Thran fiir
und fiir."

And the pictm:e advanced in the last line of the first

stanza adds to the horror of the \\10rd "gramam"--with the \\10rd

"strahlend" hinting at pitiless, glaring rays of light blazing dcwn

en nankind.
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The allusion to "Tief in den dunkeln Tfilem sterl>en die
Hm~,

• • • " has a correspcndi.ng referenre in 1 Kings:

1. Katlge 20:28 - Und es trat der Mann G:>ttes herzu, und sprac:h
zum KOnige Israels: So spricht der Herr:
IBrum dass die Syrer haben gesagt, der Herr
sei ein G:>tt der Berge, und nic:ht ein Gott
der Grinde, so hab ic:h all diesen grossen
Haufen in deine Hand gegeben, dass ihr
wisset, Ic:h sei der ~rr (LB, 357).
'lhe end result, as shCMn in verse 29, was the death of the Assyrians:

Uld sie lagerten sich stracks gegen jene, sieben Tage.

Am siebenten

Tage zogen sie zuhauf in den Streit; md die Kinder Israel sdllugen
<Er Syrer hundert tausend Ftmsvolks auf Einen Tag (LB, 357}.

The

Bible reference to "die Gri.inde" translates into "Tfil.em," and the
inferenre is that the eileil!f would be deprived of life-sustaining

nourishnent and therefore starve.

This is another instance where

biblical situations could be adapted by Brecht.
In the secxnd verse:

Liessest die Jun~ sterl:>en und die Geniessenden
Aber die stei:ben wollten, liessest du nidlt • • •
Viele vai denen, die jetzt vemodert sind
20
Glaubten an dich und starben mi.t Zuversichtr
the reference for the first line is found in the book of the prq>het
Job:
Hiob 21:23 - Dieser stll:bt frisc:h und gesund
In all.em Ieichtun und voller Geniige,

24 - Sein ~lkfass ist voll Milch,
Uld seine Gebeine werden gemastet
Mit ~k (LB, 506);
Also, in Psalm 102:25 - Ich sage: ~in Gott, rrimn mi.ch nidlt -weg
In der Hfilfte neiner Tage!
Ieine Jahre wfilu:en fUr md fiir (IB, 579).

Line two oould also refer to

Joo

in his suffering and his laiging to
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die and make an end to the pain:
Hid> 17: 1 -

Hid:>

ist schwach,
thd neine Tage sind abgeki.irzt,
I:as Grab ist da (LB, 502),
and

~in

Odem

17:14 - Die Verwesung heisse ich rceinen Vater
Und die Wili:ner
~ine Mutter und nei.ne Schwester.

15 - Was soll ich denn barren?
Und wer adltet main Hoffen?
16 - Hinunter in die Holle wird es fahren,
Und wird mit mir in dem Staub liegen (LB, 503).
The therre prevails, that regardless of being young, ridl, old, poor,

the end result is the sane: decay and d:>livicn.

There is anger that

even as they died, nany believed in the God whan the poet addresses.
This feeling is bome out too in Jab 21:25-26:
Hiob 21:25 - Jener aber stirbt mit betrUbter Seele,

Und hat nie mit Fre'OOen gegessen;
26 - Und lie~ gleich miteinander in der Erde,
Und Wili:ner
~cken sie zu (LB, 506).
Both biblically in the above instance, and in Brecht's view, death is
seen as the great equalizer and the final answer to nankind's
existence.
Brecht cmtinuas with this line of thought in the third verse:

Liessest die Amen ann sein manches Jahr
Weil ihre Sehnsucht schOner a1s dein Hinnel war
Starhen sie leider, bevor mit dem Lichte du kanst
Stamen sie selig dodl-und verfaulten sofort.21
Janes speaks of the poor being chosen by God to be his heirs:
Jakabi 2:5 - Horet zu, nei.ne lieben BrWer!
Hat nicht Gott erwahlet die Amen
auf dieser Welt, die am Glad:>en
:reich sind und Erben des Peichs,
weldles er verlleissen hat denen,
die ilm lieb haben? (LB, 268) •

20

This biblical teadtlrig is denounred by the poet as a :religioU5 ruse
to keep the p00r oontent with their wretched state, in the vain hc.pe

for etemal glocy and reward--carpensation in heaven.

'.l1le poet

deplores the gullibility of the poor, whose belief in QXl sustained
them even through death's door, according to the poet not to etemal

life but to imrediate decay.
There are nmerous biblical verses whidl advocate dl.eerful

acceptance of tercporal trials and poverty for the sake of eternal life,
anaig them the follCMi.ng:
Reiter 8:18 - Denn idl halte es dafiir, class dieser
Zeit I.eiden der Herrlichkeit nidlt \Vert
sei, die an uns soll offenbaret werden (LB, 177).

2. Kor. 4:17 - Denn msre Tribsal, die zeitlich und leicht ist,
schaffet eine ewige und Uber alle Massen
wichtige Herrlidlkeit (LB, 203) •

Psalm 31:15 - Idl aber, Herr, hoffe auf dich,
Uld spreche: Du hist main Gott!
16 - Mellie Zeit steht in deinen Handen (LB, 538).
Psalm 112:7 - \erm eine Plage kamen will,
so fiirc:htet er sich nidlt;
Sein Herz hoffet unverzagt auf
den Herm (I.B, 587).
What the poet assails as a cruel delusion at the beginning of line
four: "Starben sie selig doch," is affinred as truth in the

Revelatioo to John:
Offenbarung Jdlannis 14:13 - tbd idl hOrte eine Sti.Ime van Himrel
zu mi.r sagen:
Schreibe: Selig sind die Toten, die in
dem Herm sterl:xm, van nun an. Ja, der
Geist spridlt, dass sie ruhen val ihrer
Al:beit;
denn illre \"erke folgen ilmen nadl (LB, 283) •

21

The approach and manner of speech changes sarewhat in tre last

stanza, as the poet directly addresses the Cb:1 he does not believe in:
Viele sagen, du hist nicht und das sei besser so.
Aber wie kann das nidlt sein, das so betriigen kann?
Wo so viel leben von dir und anders nicht sterben ka:mtenSa9 mir, was heisst das dagegm-dass du nicht bist?22
The phrases used in this last verse are coined fran variou; biblical

phrases taken fran the Old Test.anent.

Ebr exanple, "Viele sagen" is

a standard cpming to a nurrber of the Psalns:

Psalm 3: 3 - Viele sagen von neiner Seele:
Sie hat keine Hilfe bei Q:>tt. (Sela.)
4 - Aber du, Herr, bist der Schild fUr mi.ch
und der mi.ch zu Eh:ren setzt un.d nein Haupt
aufridltet (LB, 524).
Psalm 4: 7 - Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen !assen?"
Aber Herr, ei:hebe Uber uns das Licht deines
Antlitzes! (LB, 524).
The te:r:m "aber" is also f.requently used here.

The poet's assertion that Gcxl does not exist is answered in Psalin

14: 1 - Die Thoren sprechen in ilu:em Herzen:
Es ist kein Gott.
Sie taugen nichts,
Und sind ein Greuel mi t ilu:em Wesen;
Da ist keiner, der Gutes thue (~, 564).
Brecht has adq?ted the speech pattern of the Psalm;, speaking
directly to Qxl on a familiar basis:
Psalm 77: 8 - Wird denn der Herr ewiglidl verstossen,
Und keine Qlade mehr erz.ei9=ID? (LB, 564)
Psalm 76: 8 - Du bist erschrecklidl,
ver karm vor dir stehen,
Werm du ziimest? (IB, 564).
In much of the Old Test.anent, and particularly in the Psalns,

there is evidence of the fear of rejectioo by God.

This can be seen

22

in Psalm 85:6 - Willst du denn ewiglich \Der uns ziimen,
Und deinen Zorn geren !assen ftir und fiir?

7 - Willst Du uns dann nicht wieder eI"qUidren,
Dass sich dein Volk Uber dir freuen rr&:Je? (LB, 570).
As well, the absolute silenoo of Cbd, which causes the poet to

questial the existenoo of Cbd, is menticned in the Psalms-for

instance, in Psalm 83: 1 - ·Ein Psalmlied Asaphs.
2 - Gott, schweige doch nicht also,
Und sei doch nicnt so still;
G:>tt, halt doch nicht so inne! (LB, 569) •
This plea alnnst parallels the OOmand of the poet: "Sag mir, was

b:tlsst das dagegen-das du nidlt bist?"

The phrasing of this last line also approximates the tale of
Judith, as she qoostioos the elders:
Judi.th 8:8 - Diese Judith, da sie hOrt:e, dass Osias
~sagt hatte die Stadt nach finf Tagen
den Assyrem zu ~,
sandte sie zu den Altesten
Chabri und Olanni..

9 - Uld da sie zu ihr kanen, sprach sie zu ilmen:
Was soll das sein, dass Osias
eingewilligt hat die Stadt den

Assyrem zu Ubergeben, 'We1'lJl uns
in fUnf Tagen nidlt geholfen wird? (GB, 944-945).
With reference to the poem "Hynne an Gott," the foregoing
exanples exhibit Brecht's early familiarity with the acooutrenents of

the traditional Christian religioo, and especially with the cx:ntents of
the Luther Bible.

Although the

pOOm is cooposed largely in fDae verse,

the rhythm and beauty of the biblical words and phrasing fonn a tone
carparable to the Psalm; thenselves, which we:re often sung to musical

accnrpaninent.

The flowing mJSical quality of the entire poem depicts

Brecht's ccnsi&rable poetic talent in this phase of his writings.

OOI+ENTARY 00 DIE BIBEL

The early playlet, Die Bibel, which Brecht wrote in 1913 at age

fifteen, CD'lSists largely of Bible qootatians, with which the grandfather punctuates many of his statenents.

Portrayal of both the

biblical qu:>taticns and Brecht's applicaticn provides insight into
Brecht's work pattel:ns.

For exanple, as the play begjns the grand-

father reads fran the Bible:
Und um die neunte Stunde rief Jes~ laut und sprach:
Gott, nein Gott, warmi hast du midi verlassen",
und nach einer ~ile spotteten die un ilm standen und
sagten: Anderen hat er geholfen, aber sidl. selbst kann
er nidlt helfen. Steig herab van Kreuz und wir wollen
Dir glalben. Da schrie Jes~ abennals: "Es ist vollbracht"
und neigte das Hal.pt und verschied.l
"~in

A m.111ber of biblical qootatioos are oad:>ined here, pei:haps for a
heightened effect.
The following qootatioos fl:an the 1899 versicn of the Luther

Bible nest closely approximate Bredlt's usage:
~tth.

27:46 - Und um die neunte Stmde.schrie Jesus laut und
sprach: Eli, Eli, lama asabthani? das ist:
?-Ein Gott, i;rein Gott, warum hast du mi.ch
verlassen?

(LB, 39).

Psalm 22: 2 - rein G:>tt, main Gott,
warun hast du mi.ch verlassen?

(LB, 533) •

Matth. 27:41 - Im;gleidlen a\X:h die Hdlenpriester SIX>tteten sein,
samt den Schriftgelehrten md Altesten, und sprachen:

42 - Andem hat er geholfen, md kanrl ihin selber nicht
helfen.

Ist

~r

der KOni.g Israels, so steige er nun

van Kreuz,
so \\10llen wir ihm glauben (LB, 39) •
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Ev.

In

Joo.

19:30 - Da nun Jesus den Essig genamen hatte,
sprach er: Es ist vollbracht; und neigte
das Haupt, und verschied. (LB, 130)

this instance the biblical qootatians and Brecht's awlicatioo·are

in accord.
Several tines, in ccnversatioo. with the grandfather, the girl
nentims being afraid: "Es ist so seltsam sclMiil bier, in den Strasseri

ist kein M:msch.

Ich babe Angst."

Du brauchst keine Angst zu haben. "

2

3

'!he grandfather replies: " • • •
The girl says her fear began in

the nDming, with the departure of her father and her brother,

occasioned by her brother's talk of readiness to make sacrifices •·

She adds: "Diese Rede ist nidl.t wichtig.
Sirm urn.
wan.Jn...

4

Aber sie geht mir inner im

Und dann bekame ich inner plOtzlich Angst.

Ich weiss nicht

s

The follCMi.ng

two·exanples are representative of the nurcerom

allusioo.s to fear in the Bible:
Psalm 31:10 - Herr, sei mir gnaaig, derm mi.r ist angst;

(LB, 537)

2. Sam. 24: 14 - David sprach zu Gad: Es ist mi.r sehr angst;
aber lass uns in die Hand des Herm fallen,
denn seine Bai:nherzigkeit ist gross; ich
will nicht in der M=mschen Hand -fallen. (LB, 327}
'!hey are further indi.catioo.s of Brecht's early familiarity with the
Bible.

'!be grandfather speaks of seeking canfort in the Bible:
Beute ist ein scliwerer Tag. Der Feind will sturnen. Wir
sind bier und kOnnen nicht helfen. Wir kOnnen nur Gott urn
Hilfe bitten. Lasst uns beten! Wir wollen Trost slX!hen in
der Bibel.6

Seeking. cx:nsolatian is often nenticned in the Psalns, as for instance
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in tbe 34th Psalm:

Psalm. 34:4 - Preiset mit mir-<En Herm,

Una

lasst ws mi.t einan<Er seinen

Narcen erhbhen.
5 - Da idl den Herm suchte, anblortete er mir,
Und en:ettete midl
Aus aller mrlner Furcht.
7 ... Da dieser Elende rief, oorte der Herr I
Und half ilun aus allen seiiel Noten (IB, 539).
'!he ihrasing "lasst uns beten" and "lasst uns mi..t einan<Er seinen
NanED erb.Ohen"

oor:respcnds, even to the _use of "lasst" instead of

"lcsset"--a tenn used by pastors when inViting a cxngregatim to
pray-..Lasset U1S beten!" 7 Havever, in this little play the J:eg\ESt
for a:nsolation without active persooal interventim is in vain, as .
the grandfather perishes in the buming house.

8

The grandfather's words, "Wenn aber solche Zeichen geschehen,

milsst ihr auf die Berge fliehen! 119 are reoorred in Ev. Marlt. 13:14:
Wenn. ihr aber sehen werdet den Greuel der ~:cwiStung,
(val dem der Prophet Daniel gesagt hat,) dass er stehet,
da er nidlt soll, (wer es lieset, der vemehne es!) alsdann,
wer in J\Xlaa ist, der fliehe auf die Be~ (I.B, 58).

The grandfather's adrconiticn, "Seid standhaft dann md treu.

~
ways.

es

bangt

davon viel ab!

1110 can be inte:cp:ret.ed in a nmber of

His inflexible atti t'OOe of mind and his strict religiom

belief is oonparable to the e:xhortaticn in Ephesians:
Epheser 6: 10 - Zuletzt, nei.ne BriiJer, seid stark in dem
Herm md in der Macht seiner Starke.
16 - Vor alien Din~ aber ergreifet den Schild
des Glaubens, mi t welchem ihr auslaschen
kamt alle feuri~ Pfeile des BOsewidltes;
17 - md nehnet den Helm des Heils_ md das Schwert
c3es Geistes, welches ist das \-k>rt Qlttes (LB, 220).
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Pemaps the grandfather felt the pc:Mer of resistance against the foe
~

He

upcn his piety, through which the t.a-m might be saved.

reads again: "Ich aber

Brecht dern

damet.. 1111

wons.

sa~

euc:h, dieret eurem Wachsten !

Hungrigen das Brot und habe Mitleid mi.t <Em, der da '
In this

instance Brecht has presumably created a play en

The biblical qootatian in Isaiah 58:7 is as follows:

Bri.dl dem Hungrigen dein B.rot, Und die so im
Elend sind, fU1re ins Haus;
So du einen nacket siehest, so kleide ilm,
Uld entzeuch dich nicht von deinem Fleisch (LB, 699).

The word "darbet" appears in Psalm 34:11: "Reiche mLSsen darhen und

hungem; aber die den Herm sl.X:hen, haben keinen Mangel an irgend

einen Gut" (IB, 539).

The words of Janes express the idea of service

and carpassioo to me's neighbour:
Jakd:>us 2:8 - So ihr da$ kOniglidle Gesetz erfiillet
nach der Schrift: "Liebe deinen
Nachsten als dich selbst," so thut
ihr wohl (LB, 268).
The girl voices discoo:tent over the unCXX1prani.sing nessage of
the Bible: "Deine Bibel ist kalt.
waren als wir."

12

Sie redet vcn M:mschen die stiil:ker

.She would rather hear of Q:xl's help-"von dem

guten, rettenden Gotte. 1113 She adds: "Deine Bibel kennt nur den
strafenden! 1114-in other 'WOrds, the Old Testanent, with the

cxmnandllents, the jmgnent, and the vengeance of Q:xl.

Bredlt often

wrote

on this thene, of the hunan inpossibility to

fulfill the cnmandnents of the Bible.
M:msch ~ Sezuan Shen Te a:rrplains:

GOtter

I war ich

anter

Mansch

For exanple, in

Der~

"Fiir eure g:rossen Plane, ihr

zu klein. n 15 As well, in the first

27

Dreigroschen-Finale Herr Peachum sings, with Bible in hand:
Ein guter

~sch

sein!

Ja, wer war's nicht gem?

Sein Gut den Amen geben, warun nicht?
\-Enn alle gut sind, ist Sein IEidl nicht fem
Wer sasse nicht sehr gem in SeinernLidl.t?
Ein guter ~ch sein? Ja, wer war's nicht gem?
Ik>ch !eider sind auf diesem Sterne eben
Die Mittel karglidl und die Menschen rdl.
ter nDchte nicht in Fried und Eintracht leben?
nx.h die Ve.:rhfiltnisse, sie sind nicht so!l6

These protagcnists admit to hurcan frailty, with Herr Peachun showing

the greatest understanding and rraintainirtg the la.vest expectations,
of human nattire, as he ccntim~s:
Natiirlich hab ich lei<Er recht
Die \6elt ist ann, der M:msch ist schledlt.
Wir Wciren gut-anstatt so roh
17
Ik>ch die verlliiltnisse, sie sind nicht so.
The grandfather in the play Die Birel reads calmly en: "i6er

Vater oder Mutter nehr liebet dem>. mi.ch, der ist neiner nic::ht wert. Dieses B\X:h ist so schen.
es nehr lesen."

li:dl es stark ist.

Die M:mschen sollten

18 In his estimaticn the strict cxmnandnents and the

strength of the Bible are of utnost inportance.

In Ev. Matthew

10:37 Jesus says: "Wer Vater oder Mutter nehr liebet denn mi.ch, der

ist nein nidlt wert; und wer .Sohn oder 'l'odlter nehr liebet <Elm mi.en,
der ist nein nicht wert," (LB, 14) the quotaticn being alnost in
literal accord with Bredlt's usage.
In the secxnd scene the brother speaks of the tawnspeq?le

starving in the town,
geben.

O Gott!

19

and the sister says: "Man muss ilmen zu essen

Wir haben im ii:erfluss und diese Ieute sterben."

20

The biblical passage reads, in Ev. Luke 9: 13: "Er aber spradl zu

ihnen: Gebt ihr ilmen zu essen." (LB, 79).

The fa~ replies: "Man

28

karm nicht helfen.

Grmd richten. "

Es sir1d zuviel.

Du

wiirdest didl nur selbst zu

21

Brecht was aware, even at this early age, that mlimited charity
to others at one's own expense was not the answer t:O ~ting society's
,

"

naterial needs.

Alm::st 26 years later, ca. 1938-39, the sane tq>ic

was raised in ~r ~Mensch~ Sezuan, when Shen Te. reali2ed, as

the father in Die Bibel had, that her crnpassicnate efforts
futile, as 'Nell as being ruinous to herself.

'WeJ:e

She ca:rplains to the

gcx:1.s:

Euer einstiger Befehl
Gut zu sein und doch zu leben.
Zer:riss mi.ch wie ein Blitz in zwei Hfil.ften. Ich
Weiss nidlt, wie es kam: gut sein zu andem
thd zu mir karmte idl nicht zugleich.
Andem md mir zu helfen, war mir zu sc:hwer.
Ach, eure ~lt ist schwierig! Zu vi.el Not,
zu vie! Verzweiflmg!
Di.e Hand, die dem Elenden gereicht wird
Peisst er einem gleidl auc;! ~r den Verlorenen

hilft
Ist sel.bst verlo.ren! renn wer kamte
Lang sich weigem, bOse zu sein, wenn da stimt,
wer kein Fleisch isst?
Aus was sollte ich nehnen, was alles gebraudlt
wurde?
Nur aus mi.r! Aber darm kam ich um! Di.e Last

der guten Vorsatze
Driickte mi.ch in die Erde. 22
It is evident that sate of Bxecht's ideas did not dlanc;e over the

years.
In Klauc; Volker's opinicn Brecht's early effort, ~Bibel, was

of no literacy .inportanoe, as he writes:
Das "Drama" ist literarisch vi:>llig belanglos, inte:cessant
ist aber die Tendenz, die negative Beurteilmg noralischen
Opfernutes. Manschenleben erscheinen dem Schiller wichti.~
23
als GlaWensgrundsatze. Fiir ~r hat er nicht viel ii>rig.

29

This statenent is open to questioo in regard to "literary inI>ortance"
and •nartyra.an" •

en a literary plane, it is the youthful effort of a

fifteen-year old youth with a
and

the talent to apply this

s~rior
knavled~

working kncwledge of the Bible
with a &g:ree of creativity.

It has value in affording insight into Brecht's progress fran his
beginnings, throughout, and to .the end of his literary career,

providing detail as to both changes and cxnstancy of ireas,

nethodology, opinions and beliefs.
opinion of fruitless heroism.

li1:-tle later

VOlker nentians Brecht's negative

HaYever, this surfaces nore clearly a

in his progression, as at this

sta~

Brecht displayed

anbivalence en the subject, urging the sister in Die Bibel to
sacrifice herself. 24
When the brother says: "Wir werden uns nicht halten k&men,"

the grandfather replies: "Man nms sich halten!

Ieute sollen auf die Marem.
Glauben.

Sieg oder Tcxl!

25

Al.le

Sie sollen kanpfen und sterben fUr ihren

Bekennet, spricht der Herr! 1126 In Matthew 10:32 Jesus says:

"Wer nun mi.ch bekermet vor den M:mschen, den will ich bekermen vor
neinern hinm.lischen Vater." (LB, 14).

The reference to doing battle on wall fortificaticns is described
in Jeremiah 6:1:

Fliehet, ihr Kinder Benjamin,
Jerusalem,
tbd blaset die Tramete auf der Warte Thekoa,
U'ld werft auf ein Panier, Uber
der Warte Beth-cherem!
IE1n es gehet daher ein U'lgliick
vcn Mi..ttemacht
Uld ein grosser Janner (LB, 714).

Aus

\then the father reveals that the daughter is to sacrifiCE

30

herself to the eneJl!l general, in exchange for the t.cMn being spared,

and she hysterically refuses to a~pt this stipulaticn,

27

the brother

insists sha:rply: "Maddlen~ Du mu.sst: Ein Volk schreit nadl dem
29
28·
.
Opfer! 0
~reupcn the grandfather retorts: "Geh weg!
\ersucher!"
In Scripture the devil is <Enoted variously, as "Versudler'' and as

"Satan"-for exanple, in Matthew 4: 1: "Ia ward Jesus van Geist in die

WiSte ge:ffihrt, auf dass er van dem Teufel versucht wi.irde" (LB, 5).
And in Matthew 4: 3: "Und der Versudler trat ·zu ilun, und spradl • • • "

(LB, 5), and finally, in Matthew 4:10: "Ia sprach Jesus zu ilun: Heb
dich

~g

van mir, Satan!" (LB, 6) •

The grandfather

sie

IIIJSS

ccntinues: "Nein!

Sie mu.ss nicht!

Hort ihr,

nicht, eine Seele ist nehr wert als 1000 Kfuper! 1130

'!his

corresponds to Matthew 16:26:
Was hiilfe es den M:msdlen, so er die ganze Welt gewOOne,
und nfilme doch Schaden an seiner Seele? Oder was karm
der M:msdl ~' dami.t er seine Seele wieder lOse? (LB, 22) •
In reply to the grandfather the brother shouts: "Schweig, du Narr!

Ja, du hist ein Narr!

Oder du hist grausam!

Here Brecht used his knowledge of the

Grau.saner derul Ahab! 1131

gnEsate

areas of the Old

Testanent to advantage, using both the incident-the stocy of Ahab,
and the language-" grausam" f:ran the Bible.

The stocy of Ahab, one of tie nest oorrupt kings of Israel, is
:reoorded in the first Book of Kings, chapters 16 to 22.

The

follo.ving verses <Escribe the beginning of his evil deeds:

1. KCnige 16:29 - Im acht und dI:eissigten Jahr Asas, des Kaugs
Jmas, ward Ahab, der Salm Qnris, K&ig \Der
Israel,_ md regierte \Der Israel zu Sanmia
zwei und zwanzig Jahre.

31

1 .. KOU.ge 16:30 - und that, das dem Herm Ubel gefiel, Uber
alle, die vor ihin gewesen waren.
31 - llnd war ilun ein Geringes, dass er wan&lte,
in der Silnde Jercbearcs, des Sohns Nebats,
und nahm dazu Jsebel, die Tochter Ethbaals,
des K&ti.gs zu Sidcn, zum ~ibe; und ging
hin, md diente Baal, md betete ilm an,
32 - und ridltete Baal einen Altar auf im Hal.Se
Baals, das er ihm bauate zu Samaria,
33 - und nac:hte ein Ascherabild; dass Ahab nehr
that, OOn Herm, cEn Gott Israels, ZU
erzi.lmen, denn alle KCnige Israels, die vor
ihin gewesen Waren (LB, 352}.

Indirectly the tale of Ahab may have given Brecht a nUrcber of
ideas for his 1918 drama, Baal,

32

possibly as to the title, as well as

to sare of the actions of Baal in this play.

The biblical stoxy

portrays the id:>l, Baal, created and worshipped by Ahab and his

subjects, even thou:jl he proves to be just a graven ircage, as shCMn
in the acoount of the battle between the prophet Elijah and the
prophets of Baal:

1. KCnige 18:21 - Da trat Elia zu allem Volk, und sprach:

Wie lange hinket ihr auf beiaa Seiten?
Ist der Herr Gott, so wandelt ilun nach;
ist's aber Baal, so wanaalt ihm nach;
lbd das Volk antwortete ihin nichts.
22 - Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein
UberblieOOI'l ein P:rq>het das Herm; aber
der Prq>heten Baals sind vier huneert und
f\jnfzig Mann.
23 - So gebt uns nun zween Farren, und lasst
sie eJ:Wfilllen einen Farren, und ihn z.erstilcken,
und aufs Holz legen, md kein Feuer dran leg:m;
so will ich den an<Em Farren nehnen, md aufs

Holz legen, md a\X:h kein Feuer dran leg;m.
24 - So rufet ihr an ciao Nanen eures Gottes, und idl
will den Nanen des Herm anrufen. Weldler Gott
mn mi t Eeter antl«>rten wird, <Er sei Gott.
Und das ganze Volk antwortete und spradl:
Das ist recht.

32

1.

Kbni~

18:25 - Und Elia sprach zu den Prq>heten Baals:
E:rwahlet ihr Einen Farren, und ridrtet zu
am ersten, ~ euar ist vie!; und rufet
eures Gottes Nanen an, md legt kein Fel.Er
dran.
26 - Und sie nahnen den Far:x:en, den man ihnen gab,
und ridlteten zu, und riefen an den Nanen
Baals von M:>rgen an bis an den Mittag md
sprachen: Baal I eJ:hore \DS ! Aber es War da
keine Stinrre noc:h Anb«>rt. Und sie hlnketen
un den Altar, den sie gemacht hatten (LB, 353-354).

Brecht naned his leading character Baal, IX>rtraying him as a
pagan lyric poet. 33 He also made use of the biblical source-:-.in the
Choral· van grossen Baal he wrote the follc:Ming:
Ulter d\Etem Stemen in eem Jamrertal
Grast Baal wei te Felder schrca.tzend ab.
Sind sie leer, drum trottet singend Baal
In den ewigen Wald zurn Schlaf hinab.34
The words of Elijah, where he OC11tinues to taunt the prq;>hets of Baal

in 1. Kings 18:27:

es nun Mittag ward, spottete ihrer Elia, und spradl:
Ruft laut! denn er ist ein Gott; er didltet, o<Er hat zu
schaffen, o<Er ist Uber Feld, <:><Er schlaft vielleicht,
dass er aufwache (LB, 354) ,
Ila

could have served as Brecht's node! for Baal as a lyric poet, as well
as for the ideas of the fields and of

~l's

sleeping.

Hence, it can

be seen that Brecht's biblical associaticns are sonetines inte:rwo\e'l

in various wozks.
The grandfather in Die Bibel will not allCM the girl to.sacrifice herself for the t.own's benefit, as he again cites Chi's Word:
"Wer mi.dl verleugnet vor den Mmschen, den will auch ich verleugnen
vor dam himnlischen Vater! 1135

In Matthew 10:33 Jesus says: "Wer mi.ch

aber verleugn.et vor den Manschen, den will ich a\X:h verleugnen vor

33

neinem hi.mnlischen Vater" (LB, 14), again a literal ci.taticn.
At this the brother urges his sister: "Folge deinem Herzen,
~ddlen!

sclmell!"

Ist es nicht sdlen, fUr Tausende zu lei<En?
36

Kami • • •

There are a nunber of bi.bllcal parallels for the i&a of

joy in suffering for many, for e:xanple, in Philippians 2: 17: "Und oo
ich geq>fert

~xde

Uber dem Opfer md G:>ttesclienst eures Glaubens, so

f12m idl mi.ch, undfreua mi.ch mit e\X:h alien" (LB, 222).

A sind.lar

idea pzevails in Acts 5:41: "Sie ging;m aber frOhlich van.des Rats
Angesichte, dass sie wiirdig gewesen waren, um seines Namms willen
Sdmach zu leid:m" (LB, 139) •

And there is also the probability that

this was Bredlt's way of ircnically

q~tiaring

the biblical teaching

Qf Jesus' suffering and death for the sake of mankind.

Although Volker nenti.oned.that Brecht was not overly inpressed
with the qoosticn of nartyrdom at this stage,
· Bibel insiSted

up::11

37

the brother in Die

the sister's voluntacy sacrifice, whel:eby she

would rertainly have to be cxnside:red a nartyr.

While Brecht's

positioo nay be unclear in this case, within a short ti.Ire there was
no mi.staking his. stand against futile heroism.

As VOlker explains,

Brecht's teachers wem vecy t:pset, "als er in einem Aufsatz Uber den
Vers vcn Horaz 'Dulce est et decorun pro patria rrori' plOtzlich zu

einer negativen Ansicht Uber den Heldantod kam. .. 3a Volker cites the

essay as follows:
D:?r Aussprudl, dass es siiss md ehrenvoll sei,

fiir das Vaterland zu stemen, kann nur als Zweckprq>aganda gewertet werden. ~r Abschied vorn Leben
flllt inner sdlwer, .im Bett wie auf dem Schlachtfeld,
am neisten ~s jung;m !-Elschen in der BlUte ilu:er

34

Jahre.

Nur Hohlk4>fe kc5nnen die Eitelkeit so weit

t:reiren, von einem leichten Sprung durch das dunkle
Tor zu reden, und auch dies nur, solange sie sich weit
ab val <Er letzten Stun<E glauben. Tritt <Er Knochermarm
aber an sie selbst heran, dann nehrcen sie <En Schild auf
den Ri£ken und enbNetzen, wie des Inperators feister Hofnarr
bei Philippi, der diesen Spruch ersann.39
This sane position is discussed in Brecht's 1938/39 drama,
Leben <Es Galilei, where the stl.rlmt Andrea cries out that Galileo

will surely choose a hero's death rather than :recant. 40 When it
becxmes clear that Galileo does recant, Andrea lanents: "Unglucklich
das Land, das keine Belden hat! 1141 Conpletely distraught and
disappointed, he says he carmot bear to look at Galileo, shouting at
him: "Weinschlauch!

Schneckenf:resser!

Hast du deine geliebte Haut

gerettet? 1142
This scene is similar to that in Brecht's 1913 play, Die Bibel,
where the brother insists an sacrifice, not his own life, of course,
but that of his sister, just as Andrea insists an Galileo choosing
death.

The

difference lies in Brecht's firm· contention about the

futility of being a dead hero.
Andrea: "Nein.

Galileo replies to his stucEl1t,

Unglucklich das Land, das Helden notig hat. 1143

Galileo presumably cant.:inues to woJ:k surreptitiously en, to attain
his desired goal, which would not have been cmpleted, had he chosen
the hero's death expected of him.

In both of these plays it is the

youthful elenent which rashly calls for another's sacrifice-the
brother's unnatural attituc'E that it is waiderful to suffer for many,
and Andrea's devastatioo at Galileo's decisioo to live en.

In the third scene of Die Bibel, after father and sen have left,

35

the girl prays: "O Gott!

Sei gnadig unserer amen Stadt!"

grandfather replies: "Lass sie stfu:ne:n, die Feinde,

Q>tt

44

The

ist mi.t uns!

1145

The DDdel for these words is prOOably the hynn cxxrpo.sed by Martin

Luther~

"Ein feste Burg ist unser Gott,

1146 which features

~

follaring lyrics:
Ein feste Burg ist U'lSer Gott, ein gute ~
und Waffen; er hilft uns f.rei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. ~r alt bOse
Feind, mit Emst ers jetzt neint; gross Macht
md vi.el List sein grauc:;am Riistung ist; auf
Erd ist nicht seinsgleichen.

Mi.t msrer Madlt ist nichts getan, wir sind gar
bald verloren; es streit't fiir uns der rechte
M:mn, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du,
wer der ist? Er heisst Jesus Christ; der Herr
Zebaoth, und ist kein andrer Cbtt; das Feld
muss er behalten !
tlld

\\1eI'Ul

die relt voll Teufel war und wollt

uns gar verschlingen, so fiirchten wir uns nidlt
so sehr, es soil uns doch gelingen. £Er Fiirst
dieser velt, wie saur er sidl stellt, tut er uns
dod1 nicht, das ma.dlt, er ist gericht't: Ein
WOrtlein kann ihn fallen.

Das Wort, sie sollen !assen stahn und kein'n Dank
dazu haben; er ist bei ms wd1l auf <Em Plan mit
seinem Geist und Gaben. Nehnen sie ~ I.eib, Gut,
Ehr, Kind und veib: lass fahren dahin, sie haben's
kein'n G:!winn; das Peich muss uns doch bleiben!

This hynn enbodies the entire creed of the grandfather-he lives and
dies by its precepts.
As the girl leaves, folladng the sunm:ns of the ala:an-bell, the

house is engulfed in £lanes.

47

'!be grandfather, blindly trusting his

God to the end, prays alooo: "I-err, blei.be bei uns, derm es will

Abend werden md der Tag hat sich

~get. 1148

The biblical reference

36

is as follcws:
Ev. Luca 24·: 29 - Uld sie notigten ihn und sprachen:

Bleib bei uns; <EllI1 es will Abend wer<lm,
und der Tag hat. sich geneiget (LB, 103).
Bmdlt dlooses the words "bleibe" and

"genei~t,"

whereas the 1899

versiai of the Luther Bible uses the words "bleib" and "geneiget."
In the 1914 versioo of the Luther Bible the sane verse is written as

foilCMS:
Ev. Luca 24:29 - Uld sie nOtigten ilm und sprachen:
Bleibe bei uns, <Enn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneigt (G3, 113).

Brecht's selectioo of these words fran both biblical versicns lends a
special beauty and rllythm to the grandfather's final prayer; it
indicates, even at this early age, hc:M closely attuned Brecht was to
the music inherent in language.
This exanple re-inforces Mariarme Kesting's statenent regarding
Brecht's use of biblical language: "Schcn inner war die Sprache der
Lutherisdlen BibeliDersetzmg in :ilu:er drastischen volkstUmlidlen
Bi.lderkraft eines der grossen Vomilder Brechts, das er, teils in
.
49
Parcxli.e, teils in seltsarcer Feierlidlkeit, nachgeahmt hatte."
In
this final scene of Die Bibel Brecht dlcse his words with the
"seltsarcer Feierlic:hkeit" nentimed by Kesting.
To sum q:>, the many qootaticns fran both the Old and the New
Test.anent of the Luther Bible which Brecht enployed, present evidence
of his early familiarity with this source.

Specifically Brecht

appears to have leaned ta.lard the use of cerem:nial language, which
added a special integraticn of fonn and natter to this early work.

A

mmber of Brecht's plays, incluling Die heilige Jdlanna der

Schl.achth6fe and Die Dreigroschenoper, address the tq>ic of the two
classes of people in society-those with wealth and pc:Mer, and those
without these attributes.

In

Die Dreigi:a;chenq:ier Bredlt castigates

society as a whole, portraying the self-seeking duplicity of all at

eadl particular level of their existence. He faults the wealthy
ruling facticn for its.q>pression of the secticn of society which is
still struggling to gain the sane wealth and power for itself; and he
exposes the acticns of the oppressed.or those in ?X>J:er circumstances,
in their efforts, m a snaller scale, to step en those below them to

raise thenselves to positicns of wealth and cx:ntrol.
In

Bredlt' s

a¥n

explanaticn of his

~l

in this play, he

nenti.cns his aim of hying to make the audience reoognize itself as
both smject and object, ostensibly

to

provide another functicn for

the theatre; actually he is holding up a mirror to society, attenpting
through this play to bring the audience face-to-fare with itself.

1

His message is presented by means of CXEedy, in cx:ntrast to the
pathos enplC¥ed in Die heilic,;p: Jooanna der SchlachthOfe.

In Die.Dreigroschenqer the biblical souroo is U9ed in m.JCh the
sane nmmer as was the case in Brecht's first effort, Die Bibel.

Bible is qmted profusely, the ideas and situaticns are either
adcpted, adapted, or awlied atbitrarily, catbining with Brecht's

The
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other sourCES to prcxlure a mi~ly entertaining, yet noralizing woi:k.
In addition to his use of the Bible in Die Dreigrosdlencp:r, Brecht

finds naterial in the official Evangelical-Lutheran Gesangbudl.

As

Cbcmentatioo of this play proooeds, exanples fran this hynnal show
Iefe:ren~

how i<Eas and phrases are oonnected.

will be nade as \\lell

to the biblical source as it pertains to areas of ter ~ Jt:msch ~

Sezmn, Die heilige Joharma <Er Schlachthofe, and Mutter

Courage~

ihre Kinder in cxnjmction with Die Dreigroschenc.per.
~

the play, Die Dreigroschenoper begins, Brecht pattems "rer

M::>rgenchoral des Peachun" m various traditimal sectioos of the
Lutheran Gesangbuch, using the words and IIU3ic to discxnoert the
traditional expectaticns of the audience.

"Wach auf, du ver.rotteter

Christ! 112 corresponds in wording to the first part of "wadi auf, du
Geist der ersten Zeugen" in the first stanza of hyrm nmber 173.

3

The next three lines of Peachun's chorale, "Mach di.di an dein sindiges
Ieben!

schon

I Zeig, was fUr ein Schurke du bist I ter Herr wird es dir

~," 4 are in caitrast to

dann

the biblical Spriiche 25:21-22, which

advocate:

Bungert deinen Feind, so speise ilm mit Brot;
durstet ilm, so trancke ihn mi.t Wasser.
Dann du wirst feurige Kcill.en auf sein Hat.pt baufen,
und der Herr wird dir's vergelten (LB, 623).

At the end of the seoond stanza of the !t>rgenchoral Peachurn sings: "Er
zeigt di.r's beimJiingsten Geri.dlt!"

5

ieferenoe to this is found in the

Gesangbuch where the captim for the hynns to follow :ceads: "Van
jiingsten Geri.cht md Ende der Welt. "

6

39

'!be placard stating: "Geben ist seliger a1s

Nehnen"? originates

in the New Testanent in Acts 20: 35, in St. Paul's address to the

Ephesian elders:
Ich babe es eudl alles gezeiget, dass man also
az:beiten milsse, und die Schwac::hen aufnehnen, und
~ an das Wort des Herm Jesu, dass Er gesagt
hat:
"Geben ist seliger denn nehnen" (LB, 159).
Peadmm benoans the fact that the few biblical sayings capable

of touching the heart are used up so quickly, always needing to be

~,and he qootes

the exanple: "Gib, sowird dir gegeben, 118 from

Ev. Luca 6:38: "Gebt, so wird euch gegeben" (LB 1 74).

This verse

ccntinues en: "Ein voll, gedriic:Xt, geriittelt und iiberflilssig Mass
wird man in euren Sdloss geben;. denn eben mit dem Mass da ihr nesset,
wird man euc:h wieder nessen" (LB, 74).

Havever, Peadlum does not

quote the seccnd part of this verse, as it would be an

indictnent-~

would be judged aexx>rding to what he has dcne to and for others.
Filch points to the placard, "Ve:rschliesst eu:r Cbr nidlt dem
El.end!"

9

which is qooted in the Psalns in vai:ying forrcs, as well as

in other areas of the Bible:
Psalm 31:3 - Neige deine Ohren zu mi.r (LB, 537).
Psalm 22:25 - Lem1 er hat nidlt verachtet noch verschnillit das
Elend des AJ:nen, und sein Antlitz vor ilun nicht
vemorgen, und da er zu ihm schrie, hOrte er's (LB, 533).
Psalm 10: 17 - Das Verlangen der Elenden hOrest du, Herr;
Ihr Herz ist ~ss,
IBss dein Ohr drauf nerket (LB, 527).
And Spriicne 21:13 states: "Wer seine Clu:en verstopft vor dem Sdu:eien

des Al:nen, der wird au::h rufen, md nidlt emo:ret wer&n" (LB, 620),
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which causes Peachmn no cx:ncem in his dealing with Filch.

10

Referring to his daughter, Peachmn mixes his netaphors, both in

the sinple use of

langua~:

"Celia, du schneisst mit deiner Tochter

um di.ch, als ob ich Mi.llicnar ware~"
"Heiraten!

M:!ine Tcx:hter soil

Hungrigen." 12

11

and in the biblical sense:

fiir mi.ch das sein, was das

Brot

fiir den

Peadlmn adds: "Das steht sogar irgendtro in der Bibel," 13

but it is difficult to define exactly what Brecht had in mind here.

On a literal basis bread is necessacy to sustain life; therefore
Peachmn nay have neant that Polly was indispensable to him in cx:n. docti.ng his business.

Biblically Jesus refers to hinself as being the

bread of life, as stated in Ev. Joharmis 6:35: Jesus aber sprach zu

ilmeri: Ich bin das Brot des Iebens.

\'Er zu mir kcmnt, den wird nicht

hmgem; md wer an mi.ch glaubet, den wird nin1tentehr diirsten (LB, 112).
In

verse 51 Jesus adds: Ich b.in das lebendige Brot, van Hinrcel kamen.

Wer vcn diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit.

lhd das

Brot, das Ich geben werde, ist nein Fleisch, welches Ich geben werde
f'llr das I.eben der Welt (LB, 112).

Although Brecht's use of the Bible

was at tines arbitracy, preclWi.ng definitive explanaticn or interpretation, Polly's presence was doubtless cx:nsidered a necessary
adjunct to Peachum's line of business.
In the .next discl.Ssioo about Polly, Frau Peachum exclains: "Un

G:>ttes willen!

Mackie Messer!

Jesus!

Kaun, Herr Jesus, sei unser

Gast! - Polly!

Was ist mit Polly? 1114 In this exchange Brecht shows

his disdain for society's outward :religiosity, where words al::e
:routinely repeated without any attenpt at mderstanding their
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neaning or relevance.

Frau Peachum' s .recitation of the first line of

a traditicnal rcealtine prayer, whidl ooncludes with: "und segne was Du

ms bescheret hast, 1115 has no relevance at all in this situaticn.
Bredlt used this sane nethod in Baal, where he had Baal sing:

"Ich bin klein, rcein Herz ist rein, lusti.g will ich inner sein. 1116
This is a traditicnal children's prayer: "Ich bin klein, nein Herz ist
rein, soll niemand drin \\dmen, als Jesus allein,

1117

as a Lutheran, would surely have been familiar.

The parody of his

with whidl Bredlt,

traditional Lutheran .religious custacs again depicts Brecht's oollagestyle of writing, usll>.g naterials at will to produce a desii:ed effect.
Peadlmn's earlier query:

en

"WO

ist deine Tochter? 1118 is pattemed

Q:xl' s query to Cain regarding his brother Abel:

1. M:>se 4:9 - Da sprach der Herr zu Kain: "Wo ist dein Br00er
Habel?" (I.B, 8) •
In "D=r Anstatt-Dass-Scng'' of Herr and Frau Peachmn, the

sequence: "Das ist das 'Wenn du wohin gehst, geh auch ich 'WOhin,
Jdumy! 11119 is derived fran the Book of Ruth in the Old Test.anent.
After the death of her husband, Mahlon, the M:>abite Ruth insisted en
acconpanying her nother-ll>.-law, Naomi, to Bethlehem, instead of
returning to her am peq>le ;in the oount.ry of M:>ab.

The episode is

recorded in Ruth 1:16-17:
Ruth anblortete: lede mir nicht ein, dass ich dich verlassen
sollte, md von dir mrkehren. Wo du hin gehest, da will idi auch
hin gehen; we du bleibst, da bleibe ich auch. rein Volk ist nein
Volk, und de:in Gott ist ne:in Gott.
Wo du stirbst, da ste.tbe ich audl; da will ich audl begraben
werden. D=r Herr thue mi.r dies und das, der Tcx1 rm.ss mich
und dich scheiden (LB, 264) •
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A1~

Brecht altered the wording slightly, the idea of love and

carmitn:ent is clear.

The secxnd scene of Act I contains a variety of materials-ideas, 'situations, qu::>tatims, derived mrinly from the New Test.anent.
Macheath leads his bride, Polly, to a stable for their 'Wedding

oelebraticn, ·similar to. Joseph bringing Mary to a stable for the
birth of Jesus.

Polly's reaction would appear to be different fran

that of Mary, as she says: "Aber das ist dod1 ein Pferdesta.11!

1120

Mac:nea:th carries the biblical idea further, saying: "Setz dich

einstweilen auf die Krippe, Polly, 1121 bringing to mind the birth of
Jesus, as recorded in Ev. Luca 2: 7: tnd sie gebar ihren ersten Sohn,
und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe; denn sie
batten scnst keinen Raum in der Herberge (LB, 66).
Polly rem:nstrates to Macheath: "Aber hier karmst du doch nidlt
unsere Hochzeit feiem wollen?
Pferdestall!

Das ist d:xh ein ganz gew00nlicher

Hier karmst du dodl den Herm Pfarrer nidlt hemitten.

It is ironic that what was good enough for the birth of Jesus, the
head of the Christian churdl, is not suitable for Polly's wedding,
and for the pastor, who is, after all, a servant of Jesus.
Mac's soothing words to Polly: "Liebes Kind, es wird alles
geschehen, wie du es wiinschest.

Du sollst c:Einen Fuss nidlt an

einen Stein stcssen, • • • 1123 have their origin in both the Old and
the New Testanents.

In Psalm 9l:ll-12, mc:Er "Schutz <Es all-

madlti9?ll Gottes mter allen Gefahren" there is the pranise of
G:>d's protection:

1122

43

Psalm 91: 11 - Derm er hat seinen Engeln · befohlen Uber dir,
Dass sie dich behiiten auf all.en deinen regen,

12 - Dass sie di.en auf den Handen tragen,
Uld du <Einen Fuss nicht an einen
Stein stc5ssest (LB, 574).
~.'.r r

in Matthew 4: 5-6 the :reference iS to the Cevil IS tenptatial

of Jesus in the wildellleSS:

filhrt:e ihn der Teufel mit sich in die
heilige Stadt, und stellte ilm auf die
Zinne des Tenpels,
6 - und sprach zu ilun: Bist du ~ttes Sohn,
so lass dich hinab; <Erm-es stehet
geschrieben:
"Er wird seinen Engeln Uber dir
Befehl thun I
Und sie t.ierden dich auf den
Handen tragen I
Auf dass du deinen F\Es nicht an
einen Stein stossest" (LB, 5) •

Ev. Matthfil 4:5 - Da

In

view of the enti:re claridestine operaticn en the ocx:asicn of

Mac and Polly's t.iedding, the latter :reference appears to be no:re apt.
The wedding celebratim scene itself is interwoven with a

nunber of points of ccuparison f:ran the New Testanent, loosely
paralleling Macheath with Jesus, (which is also cxntimed in the
episodes cxnoeming Macheath' s ar:rest) •

For instance, the stage

instructims at the q:>ening of the seoond scene of the first act

nentioo that Mltthias was called "Miinz-Matthias. 1124 This :refe:rena:
stem; fran the acoount in Ev. Matt:hlii, of Jesus marshalling his
disciples:
Ev. Matthai 10: 1 - Und er rief seine zwelf Jiinger zu sich,
und gab ihnen.Macht Uber die unsa\Dem

Geister, dass sie dieselbi<,J:m austrieben,
und heileten allerlei Seudle und allerlei

Krankheit.
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Ev. lbtthfil. 10: 2 - Die Namm aber der zw0lf Apostel sind diese:
~ erste Sinon, genarmt Petrus, tmd Andreas,
sein Bnrer; JakciJlE, des zebedaus Sohn, und

Johannes, sein Bru:ler;
3 - Philippus tmd Bartholomaus; Thomas md

Matthlius, der Zollner; Jakc:Dus, des Al.phaus
Salm; Iebbaus, mi.t dem Zunanen Thaddius;
4 - Sinon voo Kana tmd J\Xlas Ischarioth, \\lelcher
ilm verriet (LB, 13) •
The table scene nay be patterned an two further instances cxn-

cemin9 Jesus and his disciples: a) the scene in Ev. Matthai 9:15:

Jesus sprach zu ilmen: Wie kCrmen die Hoc:hzeitleute Ieid
tragen, so l.ange de.r Brautigam bei ihnen ist? Es wird
aber die· Zeit kamen, dass der Brautigam von ihnen
genamen wird; alsdann wertEn · sie fasten (LB, 12) •
(This would foreshadCM Macheath' s arrest, just as the arrest of
Jesus); and b) the scene of the Last Sq:Jper, described in Ev. Luc!
22:7-24 (IB, 98), where Jesus and the disciples partake of a festive
neal together.

This episode has been parodied by Brecht, inclu:ling

even the argurrents and bad feeling am:ng Macheath's "disciples

1125

which conpare with the argunents am:ng the disciples of Jesus.

These

catparisans depict Brecht's ability to adapt and transfo:an ideas and
situaticns at will.
A similar situation is seen in Polly's

Seng, "Die Seerauber-

Jenny, 1126 where the cirCU[[Stanoes described nn fairly parallel· to the
biblical. tale of the siege and fall of the city of Jericho, with the
harlot Rahab and her family being the cnly outsiders to be saved.

The

story, in the bock of Joshua, reoounts how Rahab saved the lives of
Joshua's two spies, who had been sent to scout Jericho and its

surromding area, with the view to engineering the destructicn of the
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city:
Jama

2: 1 - Josua aber, der Sohn Nuns, hatte zween Kundschafter
heimlidl aus~andt vai. Sittim, und ilmen gesagt:
Gehet hin, besehet das Land wd Jericho. Die gingen
hin, und karcen in das Haus einer Hure, die hiess
Pahab, und kehreten zu ihr ein ._
2 - Da ward dem KCnige zu Jericho gesagt: Siebe, es sind
in dieser Nacht Manner herein kamen von den Kindem
Israel, das Land zu ei:kunden.
3 - Ia sandte der KOOig zu Jeridlo zu Rahab, md liess
ihr sagen: Gi.eb die Manner heram, die zu dir in dein
Haus korrrcen sind; denn sie sind kormen, das ganze
Land zu erkmden.
4 - Aber das ~ib vemarg die zween .Manner, und spradl
also: Es sind ja Manner zu mi..r herein konnen, aber
ich wmste nidlt, vcn wannen sie waren.
5 - Und da man die Thore wollte zmc:hliessen, da es
finster war, gingen sie hinaus, dass ich nicht weiss,
wo sie hin gegangen sind. Jaget ihnen eilend nadl,
denn ihr werdet sie ergreifen.
6 - Sie aber liess sie auf das Dach steigen, und verdeckte
sie unter die Fladlsstengel, die sie auf dem Dache
ausgebreitet hatte.
7 - Aber die M&Ener jagten ilmen nach auf dem Wege zun
Jordan bis an die Furt; und man sdlloss das Thor zu,
da die hinaus wa:ren, die ilmen nadljagten.
8 - Und ehe denn die Manner sidl schlafen legten, stieg
sie zu ihnen hinauf auf das Dach,
9 - md sprach zu ihnen: Ich ~iss, dass der Herr euch
das Land gegeben hat; denn ein Schrecken ist Uber uns
gefallen vor eudl, und alle Einwdmer des Landes sind
vor euch feig worden.

............................

schworet mi..r nun bei dem Herm, dass, weil ich an
euch Ba:rnherzigkeit gethan habe, ihr a\rll an neines
Vaters Hause Banlherzigkeit thut; und gebt mi..r ein
<,J:!Wiss Zeichen.
13 - dass ihr 1eben lasset neinen Vater, neine Mutter, neine
Briider und neine Schwestem und alles, was sie haben,
md errettet unsre Seelen von dem Tode.
12 - So

14 - Die Manner sprachen zu ihr: Thun wir nicht Banrherzi.gkeit md Tl:etE an dir, wenn ms der Herr das Land giebt,

so soil unsre Seele fiir eudl des Tades se:in, so fem du
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15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

mser <£schaft nicht verratest.
Da liess sie diesel.hen am Seil durchs Fenster
hemie<Er; cam ihr Haus war an cEr StadtnatEr,
md sie wohnte audl. auf der Mater.
Und sie sprach zu ihnen: Gehet auf das Gebirge,
dass euch nicht begegnen, die eu::h nachjagen,.
und vei::berget e\X:h daselbst drei Tage, bis da:ss
die wiede:ckamen, die euch nadljagen; dam.adl
gehet eure Strasse.
Die Manner aber spradlen zu ihr: Wir wollen aber
des Eids los sein, den du von uns genamen hast.
werm wir kamen ins Land, md du nicht dies rote
Seil in das Fenster kn~fest, dami.t du uns
hemieder gelassen hast, und zu dir ins Haus
versarmelst deinen Vater, deine Mutter, deine
Brimr md deines Vaters ganzes Haus.
Uld wer zur Thilr deines Hames heraus gehet, des
Blut sei auf seinein Haq;>t, undwir unschuldig;
aber aller, die in deinem Hause sind, so eine Hand
an sie ~legt wird, so soil ihr Blut auf msei:m
Haupt sein.
Und so du etwas van diesem unserm <£schaft wirst
aussagen, so wollen wir des Eids las sein, den du
van uns genonnen hast.
Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, md liess sie
~en.
Und sie gingen hin. Und sie kntipfte das
rote Seil ins Fenster (LB, 214-215}.

To an extent the biblical incident parallels the backgromd
situaticn of the housenaid in "Die Seerauber-Jenny"; both waren
part

are

of what is often ccnsidered the lowest class in society-catering

to the basic needs of others, but accorded no reCX>gniticn as an
individual with perscnal 'WOrth.

As Jenny describes it:

l-Eine Herren, heute sehen Sie mi.ch Glaser atMaschen
thd ich mache das Bett fiir jeden.
thd Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mi.ch sdmell
Und Sie sehen neine Lmpen md dies ltmpige Hotel
thd Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.27
and as she repeats in the secxnd verse:

47

sagt: Geh, wisch deine Glaser, rcein Kind
:reicht mi.r den Penny hin.
Uld der Penny wird genormen, und das Bett wird gemacht!
(Es wird keiner nehr drin schlafen in dieser Nacht.)
Uld Sie wissen irmer noc:h nicht, wer ich bin.28

Man

lbd man

her role is that of a servant; she is not :recx:>gnized as a fello.v human
'being, with the sane needs and ercotians as those of the people wham

she serves.

However, in the fir:st and seoond verses of her song,

Jermy's status as an individual ex>nes

to

the fore, as follo.vs:

lhd nan wird mi.ch lacheln sehn bei rceinen Gliisem
lhd nan sagt: was lachelt die dabei?29
and:
lhd nan wird mi.di. stehen sehen hintenn Fenster
Uld man sagt: Was lac:helt die so b0s?30
As

the biblical tale and Jenny's Seng :reveal, both of these

waren have safeguarded thenselves and their families against ircminent

attack.

In Rahab's case, the sixth chapter of Joshua chnnicles the

siege and destruction of Jericho and its inhabitants, with the
exception of Rahab and her family.

Verses 2 to 5 record the lord's

instructions to Joshua:
Josua 6:2 ,- Aber der Herr spradl zu Josua:
Siehe da, idl babe Jericho samt ihrem
KCnige und Kriegsleuten in deine Hand gegeben.
3 - Lass alle KriegsmEner rings mn die Stadt
her geOOn Einnal, und th"OO sechs Tage also.
4 - lhd lass sieben Priester sieben Posaunen des
Halljahrs tragen vor der Lare her, und am
siebenten Tage gehet siebenmal mn die Stadt, und
lass die Priester die Pasaunen blasen.
5 - Uld ~ man das Halljahrshom blaset und es lange
t.Cnet, dass ihr die Posaune ho:ret, so soll das
ganze Volk ein g:ra;s Feldgesdu:ei nadlen, so \\lerden
der Stadt Mauem umfallen, und das Volk soll hinein
steigen, ein jeglicher stracks vor sich (LB, 217).
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'Ihese instructions were carried out, with the follaving results:
Josua 6:15 - Am siebenten Tage aber, da die 1-br~te aufging,
machten sie sich friihe auf, und g.ingen nadl derselben Weise siebennal um die Stadt, dass sie desselben einigen Tags siebenmal um die Stadt kanen.
16 - Und am siebenten Mal, da die Priester die Posamen
bliesen, sprach Ja;ua zum Volk: Machet ein Feldgeschrei, <Erm der Herr hat euch die Stadt~~·

17 - Aber diese Stadt und alles, was drinnen ist, soll
dem Herm verl>annet sein. Allein die Hure Rahab
soil leben bleiben ~d alle, die mit ihr im Hause
sind; derm sie hat die Boten verborgen, die wir
aussandten (LB, 217-218).

Verses 20 to 25 recount the outCX)l'l'E of this action as it affected the
inhabitants of Jericho, the city itself, and Rahab and her family:
Jama 6 :20 - Da na.chte das Volk ein Feldgeschrei, und .man blies
Posaunen. rerm a1s das Volk den Hall d=r Posatne
hOrte, machte es ein gross Feldgeschrei. Und die
Mauem fielen un, md das Volk erstieg die Stadt,
ein jeglidler stracks vor sich. Also gewannen sie
die Stadt.

21 - und verbannten alles, was in d=r Stadt war, mit der
Scharfe des Schwerts, Marm und Weib, jung und alt,
Ochsen, Schafe md Esel.

22 - Aber Ja;ua sprach zu den zween Mannem, die das Land
ve.rkundschaftet batten: Gehet in das Haus der Hure,
md fUhret das Weib von dannen heraus mit allern, das
sie hat, wie ihr ~schworen habt.
23 - Da gingen die Ji.inglinge, die Kundschafter, hinein,

und fiihreten Rahab heraus samt ihrem Vater und Mutter
und BrGaem, md alles, was sie hatte, und alle ihre
Geschlechter, md liessen·sie draussen, ausser dem
Lager Israels.
24 - Aber die Stadt verbrarmten sie mit Feuer md alles,
was dri.nnen war. Allein das Silber md Cbld und
eheme und eiseme Gerate thaten sie zum Schatz in das
Haus des Herm.

25 - Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und
alles, was sie hatte, liess Josua leben. Und sie
'WOhnet in Israel bis auf diesen Tag, darum dass sie die

Boten vemorgen hatte, die Josua zu ve.rkundschaften
gesandt hatte gen Jericho (LB, 218).
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In

J~y's

song, the siege and destructicn is ca:r:ried out by the

ship, anchored outside the city:
lbd ein Schiff mi.t acht Segeln
Uld mi.t filnfzig Kancnen
WirCi liegen am Kai. 31

In the seccnd verse this ship is the neans of destnO:icn:
tbd das Schiff mi.t acht Se~ln
thd mi.t filnfzig Kancnen
32
Wini beschiessen die Stadt.

The third stanza of Jenny's scng is no.st clearly pattemed

ai

the

biblical account of the fall of Jericho:
M:!ine Herren, da wird 'WOhl. Ihr I.adlen aufhOm

ram die Mauem werden fallen hin

Und die Stadt wird gemadlt dein Erdboden gleich
Nur ein lunpiges Hotel wird veJ:schcllt von jedem Streidl
Und man fragt: ter wahnt Besmderer darin?
Und in dieser Nacht wird ein Geschrei un das Hotel sein
Und man fragt: Warum wird das Hotel versdlcnt?
Und man wird mi.ch sehen treten a\E der TUr gen f.t>r<,Jm

Und nan sagt: Die hat darin gewohnt?
Und das Schiff mit adlt Segeln
Und mit fUnfzig Kancnen
33
Wini beflaggen tEn Mast.
The refereno: to the oollapse of the city walls, the allusicn to the
city being razed, and the nenticn of the general astarlshnent when the
housenaid is the perscn escorted out of the hotel to safety, parallels
the destructioo of Jericho, Rahab's rescue from the ck>aled city under

Israelite safe cxnduct, and her i:elocaticn to a hare in Israel in
recogniticn of her assistanoo.

The parallel to the biblical siege and destncticn is ocntinood
in the fourth stanza of Jermy' s Song:
thd es werden kamen hundert gen Mittag an Land
Uld werden in den Scilatten treten
thd fangen einen jeglichen aus jeglicher TUr
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1hd legen ihn in Ketten und bringen vor mir
lbd fragen: ~ldlen sollen wir toten?
Uld an di.esem Mittag wird es still sein am Hafen
Wenn man fracjt, \.Jer 'WOhl ste:rben mJSs.
thd rlann -werden Sie mi.ch sagen hOren: Alle!
llJd \E.l'ln darin der Kcpf :fallt, sag id1: Hcppla!
thd das Schiff mi.t acht Segeln
Uld mit fiinfzig Kancnen
34
Wird entschwinden mi.t mir.
Jenny's blsistenc:e en total anni.hilaticn of the ta-Jn's inhabitants
reveals the depth of her di.ssatisfactioo with a society fomded an

the class· system instead of on the basic worth of individuals as
ht.man beings in

carm::n, (a thene increasingly purstai by Brecht as

his interest in Marxism progressed) •

It can be assUlred that Rahab also harl:x>Umd few regrets over
the fate of those- who had cx:nsidered her life a ne:re camodity.

'As

the fol.lowing exanples shCM, the harlot in biblical literature was an

abject of scam, a sinner.

In the Old

Testanent, when Jacx::b' s

daughter Dina was raped by Sichem, who later negotiated with Jaoob

for penni.ssicn to rcan:y Dina, the end result was that the brothers of
the girl slaughtered the entire town of the Hevites in revenge for

their sister being treated as a harlot: 1. 1'bse 34:31: Sie antworteten
aber: Sollten sie denn mi.t ms:rer Schwester als mi.t einer Hure
handeln? (LB, 40) •

(For

the cacplete account of this episode, see

Appendix "A" whidl details 1.

!b;e

34: 1-31) •

According to 1. Corinthians 6:9-10, harlots and their associates

are anong those

who

will not inherit G:>d' s KingCbm:

1. Corinthians 6: 9 - Wisset ihr nidlt, dass die Ungerechten werdan
das Ieidl Gottes nicht ereiben? !asset euch
nidlt verfiiu:en! Ne<Er die Hw:er, noch die
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AbgOttischen, noch die Ehebrecher, nod1
die Weichlinge, noch die Knabens~<Er,

10 - noch die Diebe, noch die Geizigen, noch
die Trunkenbolde, noch die Laste:rer,
noch die Riiuber werden das Reich Cbt.tes
ere:x:ben (LB, 189) •

In.Jebrews 11:30-31 Rahab is rrentiooed by nane:

Hemews 11:30 - Durdl den Gl.auben fielen die Mal.Em Jerichos,
da sie sieben Tage unher gegangen waren.

31 - Durch den Glauben ward die Hure Rahab nidlt
verloren mi.t den lhglaubigen, da sie die
Kun&chafter fremidlidl aufnahm (LB, 264).
She is also nentioned by Janes 2:24-26:
Janes 2: 24 - So sehet ihr nun, dass der M:msch durdl die
\°Erke gerecht wird, nicht durch den Glal.ben
allein.

25 - Desselbigen gleic::hen die Hure Rahab, ist sie
nidlt durdl die Werke geredlt worden, da sie
die Eoten aufnahm, m.d liess sie einen andem
Weg hinaus?

26 - 03nn gleich wie der Ieib dme ~ist tot ist,
also auch der Glaube olme Werke ist tot (LB, 268).

In patteming the housenaid's daydream en the biblical Rahab I
Jericho acoomit, Brecht was not categorizing Jenny as a prostitute;
he was enphasizing that all people have a basic need to be regarded as
indivi.duals, no natter what their statioo in life.
accorded a

~ure

While Rahab was

of recogni.ticn, Jenny was not CXJlSidered as

anything nnre than a servant.

Fran the housenaid's persooal viewpoint,

the depth of ·her resentnent justifies her

ven~ful

attit\De.

Although Polly explained Jermy's situati.m: "Es war das Atwaschnaddlen, und Sie miSsen wissen, dass alles Uber sie lachte • • • "
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the a.trlienoe appax:ently did not mderstand the inplicatialS of

Jenny's 5alg. The :reactim of Matthias: "Sehr nett, ulkig,

was? 1136
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may 'Well have surtm:rl

q;>

the degree of insight of Polly's imrediate

audience, as well as the general viewers of Die Dreigrc:schencper,
seeking only entertainnent, and ignoring or not :recognizing the social
issues Brecht was presenting.
When

Mac and Polly are finally alcne, Brecht again repeats the

Words of Ruth to Naani., as Polly says to Mac: "Wo du hingehst, da will

auch ich hingehen, 1137 and Mac replies: "Und wo du bleibst, da will
auch idl sein. 1138 This sane biblical source is used by Polly to
describe the close friendship between Mac and the Sheriff:
Sooft sie einen Cocktail zusarmen tranken, st:reidlelten
sie einander die Wangen und sagten: "~ du noch einen
kippst, dann will ich a'lrll noch einen kippen." Und sooft
einer hinausging, wurcen dem anderen die Augen feucht, und 39
er sagte: "'\i:mn du wohin gehst, will ich a'lrll wohin gehen."
In this instance Brecht has parodied the poetcy and beauty of the

original phrasing of the Ruth and Naani sto:cy, thus enphasizing the
triteness of the scene described by Polly.
Peadlurn's next renark signals Brecht's use of the biblical tinefrarce marking Jesus' progressicn from being hailed as a prophet on
Palm Sunday-shCMn in Ev. Matthfil. 21:11: Das Volk aber sprach: Das ist
der Jesus, der Pn>phet von Nazarethaus Gtlilaa (LB, 27), to his
arrest, ccnviction and death by the end of the following week, as
recorded in Ev. Matthai, dlapter 26 through chapter 27 (LB, 35-40).
Peachurn says: "So, so.

Von Dienstag abend bis IXnnerstag frUh hat

Herr Madleath, ein sicher nehrfach verlleirateter Herr, neine Todlter
Polly Peadlurn mter dem V01:wand cer Verehelichung aus dem elterlichen
Hause geloc:Xt.

Bevor die

~

herum ist, wird nan ilm aus diesem
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Grmde an den Galgen fiihren, den er

verdi.en~ hat. 1140

In a mmber of the scenes whid1. follCM Brecht has loosely

patterned Madleath's inpending arrest and inprisament en the biblical
details of Jesus' fate.

Here too, Brecht's adaptaticn of material

fran various souroos shCMS his oollage-nethod of writing.
In the "Erstes Dreigroschen-Finale" Peachum sings as follows of
nankind's right and plight on earth:
Das Pecht des M:mschen ist's auf dieser E.rden
IB er dod1 nur kurz lebt, glUcklich zu sein
Teilhaftig aller Lust <Er Welt zu we.rden
Zun Essen Brot zu kriegen md nicht einen Stein.
Das ist des Mimschen nacktes Pecht auf E:r:den.
Doc:h leider hat man bisher nie vemamen
Dass einer auc:h sein Recht bekam - ach wo!
Wer hatte nicht gem eirural Pecht bekamen
Dach die Verhlilt:nisse, sie sind nicht so.41

Although he again sings "with Bible in hand," Peachum is mi.sqooti.ng
the Bible's view en his tcpic, for after mankind's fall fran Grace,
according to the Old Testanent, the right to unqualified happiness
and good fortune, i.e. paradise, wa5 forfeited.

The new rules are

docunented in 1. M:>se 3: 16-19:
1. M:>se 3: 16 - tbd zum ~ibe sprach er: Idl. will dir viel
Schnerzen schaffen, wenn du schwanger wil:st;
du sollst mit Sdmerzen Kin&r gebaren; und
dein ~rlangen soll nadl deinem Marme sein;
und er soil dein Herr sein.
17 - lbd zu Adam sprach. er: Dieweil du hast gehorchet
der Sti.nne deines Weibes, md gegessen vtn dem
Baum, davoo ich dir gebot und sprach: Du sollst
nicht davoo essen, - verflucht sei der Acker un
deinebdllen, mi.t Kurmer sollst du dich drauf
ruihren dein Ieben lang. ·
18 - D.::>men und Disteln soll er dir tragen, und sollst
das Kraut auf dem Felde essen.
19 - Im Schweiss deines Angesichts sollst du dein B:cot
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essen, bis dass du wieder zu Erde werdest,
davon du genorrm:m hist. Iam du hist Erde,
und sollst zu Erde werden (LB, 7).
Peachum's reference to receiving bread as food, rather than a
stale, originates in the New Test.anent, first in Matthai 7:9: W=lcher
ist mter euch Manschen, so ilm sein Sd1n bittet urns BJ:ot, der ihrn
einen Stein biete? (LB, 9), and then in Ev. Luca 11:11: Wo bittet unter

euch ein Sdln den Vater ms BJ:ot, der ihmeinen Stein dafiir biete?
(LB, 82) •.

Both are instances of the teadrings of Jesus.

Peachum ccntinues:
Ein guter M:msch sein! Ja, wer war's nidlt gem?
Sein Gut den Anten ~, warum nicht?
~ alle gut s.ind, ist Se.in Reich nidlt fem
\ter
nidlt sehr gem in Seinem Licht?
Ein guter ~ sein? Ja, wer war's nicht gem?
Ikx:h !eider sind auf diesem Steme eben
Die Mi..ttel kMglich tnd die Manschen rob.
Wer m5chte nicht in Fried md E.intracht leben?
IXx::h die Vemaltnisse, sie sind nicht so!42

sasse

These tcpics are addressed in Ev. Marci 10: 17-25, again the teachings

of Jesus:
Ev. Marci 10: 17 - Uld da er hinausgegangen war auf den \'eg,
lief einer vome vor, kni.ete vor ihn, und
fragte ilm: Guter ~iSter, was soil ich thun,
dass ich das ewige ~ ererbe?

18 - Aber Jesus spradl zu ihm: Was heissest du mi.ch
gut? Nienand ist gut denn der einige Gott.
19 - Du weisst ja die Gebote wdll: Du sollst nidlt
ehebrechen. Du sollst nicht tbten. Du sollst
nidlt stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis
reden. Du sollst nienand tiiuschen. Ehre
deinen Vater und Mutter.
20 - Er anbrortete aber md spradl zu ihm: .t-irister,
das hab ich alles gehalten von neiner Jugend auf.
21 - Und Jesus sah ihn an, md liebte ihn, und spradl
zu ilun: Eines fehlet dir. Gehe hin, verkaufe
.alles I was du hast, md gieb Is den AI:nen I so wirst
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du einen Schatz im Hi.Imel haben; und kcmn,
folge mir nac:h, und ninm das Kreuz auf di.ch •
. 22 - Er aber ward Unmuts Uber <Er Rede, und ging

traurig davon; denn er hatte viel Giiter.
23 - Und Jesus sah um sich, und sprach zu seinen

Jiingem: Wie schwer werden die Reid1en in
das Reich Gottes kamen!
24 - Die Jiinger aber entsetzten sich Wer seiner
Iede. Aber Jesus antwortete wiederum· md spradl
zu ilmen: Li.eben Kinder, wie sdlwer ist' s, dass
die, so ihr Vertrau:m auf Reichtum setzen, ins
Ieich Cbttes kamen!

25 - Es ist leidlter, dass ein Kalrel durch ein
Nadelai.r.gehe, denn dass ein !Eicher ins Ieidl
Gottes konne (LB, 53-54).
Through Peadlum's words Brecht touches an the inpossiliility of

I

.,I

mankind's adherence to the biblical ideals and requirenents for
goodness and hamaly an this earth, since the hmian race is not
perfect, and the hunan CX>ndi.tian is less than ideal.
Both Polly and Frau Peadlum agree: "Die Welt ist ann, der
M:msch ist schlecht,

1143 and Peadlum agrees also, adding: "Wer wollt

auf Erden nicht ein Paradies?1144

He harbours no illusicns about life;

he sees and accepts its reality: "Die Welt ist arm, dar l-EnSch ist

schledlt.

Wir Wciren gut - anstatt so rah / D:x:h die Vemaltnisse, sie

sind nidlt so."
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Act II sets the stage for Mad:leath' s arrest.

Polly says: "Ich

bin bei Brcwn gewesen, und nein Vater ist auch dort ~' und sie
haben ausgenacht, dass sie dich £assen wollen, nein Vater hat mit

etwas Furchtbarem gedrdlt und BrcMn hat zu dir gehalten, aber daml ist
er zusarmengebroc:hen, md jetzt neint er audl, du solltest schleuri.gst

fiir einige Zeit unsichthar werden, Mac. Du musst gleidl packen. 1146

I

I

I
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Peachum's threat was the tentative disrupticn of the queen's
oorooation festivities blr his beggar horde, if Brown refused
Mac:heath arrested.

This is

to

have

revealed in Bxown's later statenent to

Peac:hun:
Ich rauchere einfadl Ihr ganzes Nest aus. Und sperre
~gen - ja, ~gen was wohl? Wegen Strassenbettel. Sie schienen mir doch anZ\,ldeuten, dass Sie mir
und der Kari.gin an diesemTage die Bettl.er auf den Hals
schicken wollen. Uld diese Bettler nehne ich mal fest.
Da kannst du was lemen. 47
alles ein

In the "Zwischenspiel" Brecht proceeds to.parallel Jenny's

betrayal of .Macheath with Judas Iscariot's betrayal of Jesus.
has,

h~ver,

nade a few changes, with Frau Peac:hum being the nedi.um

for instigaticn of the betrayal, as she says to Jenny: "Also,
Mackie

~sser

Brecht

in den nachsten Tagen seht, lauft ihr

ZU

werm

ihr

dem nadlsten

Kcnstabler und zeigt ilm an, dafiir bekcmnt ihr zelm Schillinge."
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The biblical version has Judas, a disciple of Jesus, as the betrayer,

who approached the authorities, and it

was

the high priests who offered

him thirty pieces of silver, as reoorded in Ev. Matthai 26: 14-16:

Ev. Mattruii 26: 14 -

ging hin der Zwalfe einer, mit Namm Judas
Ischarioth, zu den Hohenpriestem,
15 - und spradl: was wollt ihr mir geben? Ic:h will
ihn euch verraten. Uld sie boten ihm dreissig
Silberlinge.
.
Da

16 - Uld veil dem an suchte er Gelegenheit, dass er
ihn verriete (LB, 35) •
The position of JOOa.s as both tl:easurer and betrayer within the
group of Jesus' disciples is explained in the thirteenth chapter of

Ev. Joharmis (LB, 135).

In verse 21, when Jesus says: "Wahrlich,

wahrlich, ich sage eudl: Einer unter euch wird mi.ch verraten," his
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disciples are upset and ask him to identify the perscn.

H~ver,

as

verses 26-30 reveal, they are unable at this stage to recogni2:e J'OOas

as the betrayer:

Ev. Jdlarmis 13: 26 - Jesus antwortete: ~r ist' s, dern Ich den Bissen
eintaudle und gebe. Under taochte den Bissen
ein, md gab ihn Judas, Sinons Sohn, dem
Ischarioth.
27 - Und nach dem Bissen fulu: der Satan in ihn. Da
sprach Jesus zu ihm: was du thust, das thue
bald.

28 - Dasselbige aber wusste niem:md Uber dem Tische,
wozu er' s ihin sagete.

29 - Etlidle neineten, dief\leil Judas den Beutel hatte,
Jesus spradle zu ihm: Kaufe, was uns not ist auf
das Fest; oder, dass er den Amen etwas gabe.
30 - Daer nm den Bissen genamen. hatte, ginger

sdJald hinaus.

m

A nunber of other details

nndelled on the biblical source.

lhd es war Nacht. (IB, 123) •

the Macheath arrest

sa:iuen~

are

In the exchange between Jenny and

Madlea:th, when she reads his palm, she says: "Ach was, ich sehe da ein
enges Dunkel und wenig Licht.
heisst List eines Weibes.
her with: "Halt.

Und dann sehe ich ein grosses

Dann sehe idl • • • "
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L,

das

and Mac interrupts

Uber das enge Dlnkel md die List zum Beispiel

m5chte idl Einzelheiten wissen, den Namm des listigen Weil>es zum
Beispiel. 1150
As

J

Jermy replies: "Ich sehe nur, dass er mi.t J

is the first letter of Jenny's nane, as

~11

angeht. 115).

as that of Judas,

!

there is doubtless an intentiooal oc:nnecticn here too, en Brecht's

part.
Another link in camu1 was that both Jenny and Judas

to the people they betrayed.

~re

close

As Mac reveals, Jenny, cne of his whores,

had lived with him for a six-nmth period in the past:
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Aber wo ist denn Jermy? Maine D:men, lange bevor nein
Stem Uber dieser Stadt aufging • • • lebte ich in 00!1
diirftigsten Vemaltnissen mit einer vai Ilmen, neine
nmen. Uld \E11l1 idl auch heute Mackie l-Esser bin, so
\Erde idl doch niemals im Gliick die Qaffilrrten neiner
, dmkl.en Tage vergessen, vor allem Jenny, die mir die
liebste war unter den Midchen.52
As Mac ccntinms singing, in "Die Zuhfil.terl>allade" :
In einer Zeit, die I.angst vergan~ ist
Lebten wir schon zusazmen, sie und ich

....................

So hielten wir's ein volles ha.lbes Jahr
In dem Bordell, wo unser Haushalt war,53

Jenny appears in the ck>oi:way,

ad.a; her

voice in song, and joins Mac

in the follcwing duet: "Das war so schi:n in diesem ha.lben Jahr
dem Bardell, wo mser Hausha.lt war. •
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When Mac begins

I In

to dance,

Jenny hands him his hat, and Ccnstable Smith enters to make the

arrest.
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Brecht's portrayal of Jermy as a female Judas stresses the fact
that society has not changed over the centuries-the greed for m:ney

can supersede traits of personal loyalty, integrity and love.

Brecht

also shCMS that every era has its "Frau Peac:hums" and "high priests"
who reoognize and take advantage of individual \Eaknesses.
At this point as well, Bredlt draws attenticn to society's
perfunctory use of Cbd' s narre.

When Jenny info:rms Jakob of Mac's

arr:est, he respcnds: "Un Gottes willen, md ich 1ese und ich lese und
ich lese • • • "
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In Old Bailey prism Brown muses aloud:

nur neine Ieute nidlt el'.Wi.schen!

jenseits des M:x>rs

vai

"venn

ilm

Lieber Gott, ich wollte, er ritte

Highgate und diidlte an seinen Jackie. 1157

He

adds: "Gott sei Dank, der ?ttnd sdleint wenigstens; wenn er jetzt \Eer
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das 1-tx:>r rei tet, dann irrt er wenigstens nicht van Pfad ab,"

the oamotion outsi<E BrcMil exclai.ns:

.brin~ sie

ilm. 1159

"was

o nein

ist das?
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and at

Gott, da

"As Mac enters he also refers to Gcx1: "Na, ihr

A:anleuchter, jetzt sind wir ja Cbtt sei Dank wieder in unserer alten
Villa. 1160
These exanples are on the sane level as Frau Peachum's
excl.anations: "Un Gottes Willen!

Mackie M=sser!

Jesus!

Konm, Herr

Jesus, sei unser Gast! 1161 when she voiced her oc:rioem earlier about
her daughter, Polly.

Such expressions are sinply an outwardly pious

response to an anxiety situaticn; they have no religious cxnnotation
whatever.
The

timing of Macheath's arrest, shortly before the start of

the ooronation festival, has its parallel in the timing of Jesus'

arrest before the begirming of the Passover feast.

In each instance

it was inperative that the festival would not be disrupted.

The

biblical ratiooalization is recorded in Ev. Marci 14: 1-2:
thd nach zween Tagen war Ostem und die T_age der siissen
Brote. lhd die Hdlenpriester und Schriftgelehrten suchten,
wie sie ilm mit Listen griffen, und t:Oteten.
·
Sie sprachen aber: Ja nicht auf das Fest, dass nicht ein
Aufruhr im Volk werde ! (LB, 59) •
The betrayal day in eadl case was

Thursday~Brecht's

notaticn reads:

"Die Kromngsglocken waren noch nicht verklungen und Mackie l-Esser
sass bei den Hu:ren van Tumbridge!
Damerstag abend. "

Die Hu:ren verraten ilm.

Es ist
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Biblically the arrest of Jesus was carried out en Thursday,

with the crucifixion oo Friday, so as not to cxntravene the Jewish
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law-as explained :in Ev. Jahannis 19:31:
Die Juden aber, dieweil es der Riisttag war, dass nicht
die I.eidmane amKreuze blieben den Sabbath Uber,
(denn desselbigen Sabbaths Tag war gross) baten sie
Pilatus, dass i.hre Beine ~' md sie abgencmten
wUrOOn (LB, 130) •
The :interacticn between BrOwn and Macheath upan-Macheath's

incaroeraticn derives from Brecht's adaptatim of certain episodes :re
Jesus' arrest and arraignnent before the high priests and Pilate, the
R:mm 9)vemor, and the interaction between Jesus and his disciple,

Peter.

BrOwn's cr:inging reaction to Macheath's silent stare: "Ach,

Mac, ich bin es nicht gewesen • • • ich habe alles genacht, was • • •

sieh mi.ch nicht so an, Mac ••• ich karm esnicht aushalten •••
63
Il:!in Scmeigen ist auch fiirchterlich,"
is nndelled to a degree en
the :cespcnse of Pilate when Jesm was brought before him.

As

recorded in the 27th chapter of Matthew, verses 11-24, Pilate
discl.a:illed :respcnsibility for the ceath verdict which he allc:Med to_
be passed upcn Jesus:

Ev. Matthai 27: 11 - Jesus aber stund vor dem Landpfleger; und
der Landpfleger fragete ilm und sprach:
Bist Du der Juden Kaug? Jesus aber sprach
zu_ihm: Du sagst es.
12 - Uld 9a er verklagt ward vcn den Hohenpriestem
und Altesten, antwortete er nichts.
13 - Da sprach Pilatus zu ihm: HOrest du nicht, wie
hart sie dich verklagen?
14 - Uld er antwortete ihm nicht auf E:in ~rt, also
dass sich a\rh der Landpfleger sehr veI.WUnderte.
15 - Auf das Fest aber hatte der Landpfleger die
Gewohnheit, dem \blk E:inen Gefangenen
lc:szugeben, weldlen sie wollten.
16 - Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen,
einen sooderlichen vor andem, der hiess Barabbas.
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17 - tnd da sie versamrelt waren, sprach Pilatus
zu ilmen: Welchen wollt ihr, dass idl euch
las~? Barabbas oder Jesum, vai dem
gesagt wird, er sei christus?
18 - ~ er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid

\Derantwortet batten.
19 - lhd da er auf dem Ri.chtstuhl sass, schickte
sein \ieib zu ilun, und liess ilun sagen: Habe

du nidlts zu schaffen mit diesem Gerechten;
ich habe heute viel erlitten im Traum von
seine~gen.

20 - Aber die Hahenpriester md die Altesten Uberredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten
sollten, und Jesum urrbrachten.

21 - Da anblortete nun der Landpfleger und sprach
zu ilmen: \telc:hen wollt ihr mter diesen
zwei.en, den ich eudl soll lcsgeben? Sie
sprac:hen: Barabbas.
22 - Pilatus sprach zu ilmen: Was soil ich derm
nachen mit Jesu, vcn dem gesagt wird, er sei
Ou:istus? Sie spradlen alle: Lass ilm kreuzigen!
23 - ~ Landpfleger sagete: Was hat er derm iibels
gethan? Sie schrieen aber noch nehr md sprachen:

lass ilm kreuzigen!
24 - Da aber Pilatus sah, dass er nidlts schaffte,
sondem dass ein viel grOsser GetUnnel ward, nahm
er Wasser, und wusdl die Hande vor dem Volk, und
sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses
Geredlten; sehet ihr zu! (LB, 38) •

Pilate's efforts on Jesus' behalf were due to his realizaticn that
Jesus was blaneless of all the charges against

~accusatiCDS

stemning from envy and an93r at Jesus being accl.ained by many as

king of the Jews.
B:rcMn' s efforts en .Macheath' s behalf stenued fJ::an their close
friendship over the years.

Although Macheath deserved arrest m nany

charges, Brown did not act until forced into the untenable situaticn
by Herr Peachum' s threats of disruptic:n of the oorooatic:n.

Both
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Brown arrl Pilate refused to accept responsibility for their
decisions, each bowing before the threat of public camotion.
Noting the s:imi.larity in the actions of these "bNo men, Brecht

ilxx>rporated their camon

~ess

into Macheath's arrest scene.

Brown's further pleading: "Sage etwas, Mac.
deinem

•••"

amBl
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Jackie • • • Gib ilm ein

~rt

Sage etwas zu

mit auf seinen dunklen

and the sight of h:im laying his head against the wall and

weeping, adding: "Nicht eines ~s hat er mich fUr wlirdig

erachtet, 1165 brings to mind the biblical picture of Peter's despair
after denying he knew Jesus.

The sequence of events is recorded in

the four gospels-Matthew, Mark, LUke, John.

The following quotation

fran Ev. Matt.Mi, chapter 26, closely app:roximates the source used by
Brecht:
Ev. Matthfil. 26:30 -

um

da sie den !Dbgesang gesprochen batten,
gingen sie hinaus an den Olberg.

31 - Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht
-werdet ihr euch alle 8rgern an mir. Denn
es stehet geschrieben: "Ich werde den Hirten
schlagen, und die Schafe der Herde -werden
sich zerstreuen."
32 - Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch
hingehen nach Galilaa.
33 - Petrus aber antwortete und sprach zu ihn:
Wenn sie auch alle sich an dir Mgerten, so will
ich doch mich ninrnennehr iirgem.
34 - Jesus sprach zu ihn: Wahrlich, ich sage dir: In
dieser Nacht, ehe der Halm krfillet, wirst du mich
dreiroal verleugnen.
35 - Petru.s sprach zu ihn: Um -wenn ich mit dir sterben
niisste, so will ich dich nicht verleugnen.
Desgleichen sagten auch alle Jiinger (I.B, 36).

The biblical denial episode continues in verses 69-75:
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Ev. M:ltthai 26:69 - Petrus aber sass draussen im Hof; und es
trat zu ihin eine Magd~ md sprach: lbd
du warest al.rll. mit dem Jesu aus Galilaa.

70 - Er leugnete aber vor ilmen all.en, und sprach:
Ich weiss nicht, was du sagest.
71 - Als er aber zur Thl.ir hinausging, sah ilm eine
andere, md spradl zu denen, die da waren:
Dieser war auch mit dem Jesu vat Nazareth.
72 - Und er leugnete abennal, und schwur dazu:
Ich kenne des l-Enschen nicht.
73 - Und Uber eine kleine Weile traten h:inzu, die
da stunden, und spradlen zu Petrus: wahrlidl,
du bist atx:h einer von denen; derm deine
Sprache verrat di.di.
74 - Da hub er an, sich zu verflu:ilien und zu
schwO:ren: Ich kenne des l-Enschen nicht. Und
alsbald kriihte der Hahn.
75 - Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu
ihm sagte: "Ehe der Halm kraben wird, wirst
du mi.ch dreinel verleugnen. Und ging hinaus,
und ~inte bitterlich (LB, 37) •
In this instance Brecht not mly uses the biblical source himself, but

he also has Macheath delving into the Bible for effect, admitting:

"IE1 Trick babe ich au; der Bibel."
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.Macheath belittles his friend, Bra-ln, as he explains his

strategy:
Dieser elende BrCMn. Das_leibhaftige schlechte Gewissen.
Uld so was will cberster Polizeichef sein. Es war gut,
dass idl ilm nicht angeschrien habe. ZlErSt dachte ich an
so was. Aber dann Uberlegte ich mir gerade noch rechtzeitig, dass ein tiefer, strafender Blick ilun ganz anders
den Riicken hinunterlaufen wilrde. Das hat ~sessen. Ich
blickte ihn an, md er weinte bitterlich.67
Ma.cheath's silent, piercing gaze, which caused BrcMn such anguish,
has its biblical

SOUI'<E

in Luke 22: 60-62:

Ev. Luca 22:60 - Petrus aber sprach: Mensch, ich weiss nicht,
was du sagest. lbd alsbald, da er noch

redete, krabte der Halm.
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61 - Und der Herr wandte sich, md sah Petrus an.
lhd Petrus gedachte an des Herm \thrt, wie
er zu ilun gesa~t hatte: Ehe denn der Hahn
krahet, wirst du midl dreimal verleugnen.
62 - lhd Petrug ging hinaus, md weinte
bitterlich (LB, 100).

In his exchange with CalStable Smith cx:nceming physical

restraints while in priscn, Macheath, the criminal, was able to avoid

being handcuffed by writing a c:heq\E.
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In ccntrast, as shown

in

Luke 22: 63-65, Jesus, although guiltless of the charges, suffered

the various indignities perpetrated_against him:
Ev. Lucii 22: 63 - Die Miirm.er aber, die Jesum hielten,
verspotteten ilm, md schlugen ihn,

64 - verdecketen ihn, md SchlU<):m ilm ins
Angesidlt, md fragten ilm md sprachen:
Weissage, ~ ist's, der didl schlug?
65 - lhd viel andere :Lastenngen sagten sie
wider ihn (IB, 100).

The recording of Jesus' betrayal, subseq\Ent torture and
cruci.fixicn supplied Brecht with a great variety of ideas and situations to draw upon in the epi&XE of Madleath' s betrayal and
inprisament.

For instance, Peac::hun' s reqoost that BrcMn have

Macheath awrehended,
betray Mac,

70

69

and Frau Peadmm' s approach to have Jenny

place them in the cate<_J:>:cy of the high priests and

elders who CXlllSpired to have Jesus arrested and put to death, as is
stated in the 22nd dlapter of Luke, verses 1-6:
Ev. Lt.ea 22: 1 - Es war aber nahe das Fest der siissen Brote,
das da Ostem heisset.

2 - Und die Hdlenpriester md Schriftgelehrten
trachteten, wie sie ilm tOteten; md fi.irchteten
sich vor dem Volk.
3 - Es war

aber der Satanas gefalu:en in den Judas,
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genarmt Ischarioth, der da war aus der Zahl
der Zw0lfe.
4 - Und er ging hin, md redete mi.t den Hohenpriestem md mi.t den Hatptleuten, wie er
ihn wollte ihnen Uberan~rten.
5 - Und sie wurden froh, und gelobten, ilun Geld
zu geben.
6 - tbd er verspradl es, md suchte Gelegenheit,
dass er ilm \Derantwortete ohne Lai:nen (LB, 98) •

Polly also fits into the biblical pattem of Jesus :rena.ining
silent before his captors-just as Madleath did not respcnd to Bn:Mn,
and nav did not corrmunicate with Polly as she says: "Kein Wort, Mac?
Kein Blick?1171 Her· pledge to Mac: "Ich bleibe bei air, bis in den

Tod, 1172 has several biblical souroes-cne listed in Ev. Marci 14:31
where Peter pi:ornises Jesus: "Ja, werm ich mi.t dir au::h sterben ml:Jsste,

'WOllte ich dich nidlt verleugnen." (LB, 61).

Another source is Ruth's

pledge to Naomi, in chapter me of the Book of Ruth, verse 17: "Wo du
stimst, da sterbe ich auch; da will idl auch begraben werden.
Herr th\E mir dies md das, der Tod
(LB, 264).

IlllSS

Der

mi.ch und dich scheiden."

As well, in Offenbarung JOOannis 2:10, the phrasing is

similar : "Sei getreu bis an den Tod
possibly for a

sanctinonio~

Brecht cxntim:es with

" (LB, 273)·, used by Brecht

effect.
~

denial thene as Mac tries to placate

Lucy:

Also, liebe Lucy, beruhige dich, ja? Es ist doch ganz
einfach ein Trick von Polly. Sie will mi.ch gem mi.t dir
atl9ei.nandeJ:brin<J:m. Mien bangt nan, und sie rcOchte gem
als neine Witwe harumlaufen. Wirklich, Polly, dies ist
ooch nicht der richtige A~lick.73
For the sake of eJ<Pedienoe Mac takes en Peter's role of denier, while
Polly assunes a positicn similar to that of Jesis, as she says to Mac:
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•nu hast

das Herz, mi.ch zu verleugnen?"

74

Still oo the biblical arrest there, Peachum cmfrmts Constable
Smith:

"~in

Narre ist Peachtn.

Ich kame mir die vierzig. Pf\nd ab-

holen, die fi:ir die DingfestDBdlung des Banditen Macheath ausgesetzt

sind," 75 thei:eby ad:Jpting the role of JudaS-this in spite of Peachum
hllmelf having insisted that the police can:y out Mac.heath's arrest,
and in spite of Frau Peacht.m's involvenent, having asked Jenny
betray Mac for the sum of ten shillings.

adaptations nay

~ar s~t

to

Although the dlanges and

ci>scure here, the biblical infl\El'loe

can be detected, attesting cnce nore to Brecht's literacy skill and

his wide-ranging knowledge of the Bible.
InclOOed in this scene is Brecht's depiction of the pcrcposity
of Peachum, in the guise of a pastor or counsellor, conferring a
dubious blessing en Brown with the words: "~r Herr sei mi.t Ihnen,
Brown. 1176 As the language of religious fomat leans to the use of the
familiar, rather than the fonlel., node of address, both to a deity and
ll1 church liturgy, "ter Herr sei mi.t Dir, Bram," would have been the

correct fonn.

The follCMing exanple from the Lutheran Gesangl?uch

confines this, as in the Benedi.ctio:

Dar Herr
Herr
\Der dir
Dar Herr
und gebe

Dar

segne dic.h mdbehiite dich!
lasse leuc.hten sein Angesicht
md sei dir gnadig!
eJ:hebe sein Angesicht auf dich

dir Frieden!77

Steeped in the Lutheran traditioo, Brecht would have been aware of
these follIS and nuances; his use of "Ihnen" can be cx:nstl:i.Ed as an

attack against society's inclinaticn toward pretensiai and the
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a;tentatious in ccmnunicaticn.

In the "Zweites Dreigroschen-Finale" Mac refers to organized
:religioo's failure to address society's basic problem, as he adm:nishes
the clergy:
Ihr Herm, die ihr

U'lS lehrt, wie man brav leben
tlld Siind md Missetat verneiden kann
Zuerst miisst ihr U'lS was zu fressen ~
nmn kOnnt ihr :reden: dami t fangt es an.
lllr, die ihr eu:ren Wanst und uns:re Bravheit liebt
Das eine wisset ein fiir allemal:
Wie ihr es inner dreht undwie ihr's inner sc::hiebt
Erst kcmnt das Fressen, darm karmt die M:>ral.
Erst muss es ni:iglich sein auch amen Leuten
78
Van grossen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden.

Indirectly Bredlt is pointing out that those in authority must ensure
that the disadvantaged :receive their fair share of the world's bounty,
that cx:nditicns must dlange in society.

The

gulf between wealth and

power and the pc:Merless poor in society was cne of B:redlt's cxnstant
thenes, leading him .to the investigation of Marxism for possible

solutions.

In Die heilige Johanna der SchlachthOfe this topic is handled
no:re bluntly, with Johanna voicing her corplete disillusiament with
the carbined efforts of Church and State to maintain the status qoo:
Die aber mten sind, werden unten gehalten
Dami.t die cben sind, OOen. bleiben.
thd der Obe:ren Niedrigkeit ist dme Mass
thd auch wenn sie besser werden, so hiilfe es
Dod1 nidlts, denn ahnegleichen ist
Das System, das sie ~dlt haben:
Ausbeutmg md lbordrung, tierisch md also
thverstiindlich. 79
With her perscnal loss of idealism, Johanna harshly cx:ndenns the clergy:
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Darum, wer unten sagt, dass es einen Gott gibt
Uld ist keiner sichtbar

Uld kann sein msichtbar und hiilfe ihnen Ci:>ch
ISm soll nan mit dem Kcpf auf
Pflaster schlagen

Bis er verreckt ist.80

cm

She oontinues, attacking those in authority and power, and stating at
the end of her diatribe the basic Marxist belief, whidl Bredlt also

appeared to espouse:
Uld audl die, -welche ihnen sa931,
sie kannten sidl e1:heben im Geiste
Und steckenbleiben im Sdtlamn, die
soll man auch · mit den KOpfen auf das
Pflaster sc:hlagen. Scndenl
Es hilft nur ~lt, wo ~lt
herrscht, md
Es helfen nur Manse.hen, wo
Mansdlen s:ind.81
As an

erstwhile fervent, religious do-<,JXX3er, Johanna's violent

:reaction seercs shocking; hc:Mever, a comterpart to the language can
be found in parts of the Old Testanent, particularly in the Psalm;,
two of which are qooted below:

Psalm 10: 15 - Zemric:h den Ann des Q:>ttlosen,
Und suche heim das BOse,
So wird man sein gottlos ~sen nilmer f:inden {LB, 527).
Psalm 68:22 - Ja, Q:>tt wird den Kq;>f seiner Eeind:
zersclmettem,
~ Haa:rsdladel dFarer
Die da fortfahren in ilu:er Siinde (LB, 558).
In spite of Macheath's insistence that the poor nu;t :receive

their fair share of the world's

9XiJs,

the Bible cxntains evidence

of inequality in society dating back to nenkind's early history.

In

IeutercnOO!{ lS:ll M.Jses acknowledges the ocntinuing presence of the

poor, but advocates assistance for them:
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5. 1tlse 15: 11 - Es werden allezeit Allre sein im Lande:·
darum ~iete idl clir und sage, dass du
deine Hand aufthust deinem Bruder, der
bedranget und arm ist in deinem Lande (LB, 192) •
In Ev. Matthai 26:11 Jesus says to his disciples: !hr habt allezeit

Ame bei euch; mi.ch aber habt ihr nicht allezeit (LB, 35).

per-Suasion of Janes echoes Macheath's stand that acticn

~

DJSt accacpany words with regard to the poor:
Jakabi 2:15 -

aber ein Bnrer c:xEr Schwester bless ware,
und Mangel ratte der taglichen Nahrung,
16 - und jemand mter eudl sprache zu ihnen:
Gott berate eudl, wfu:net euch, und sattiget
euch; gabet ilmen aber nicht, was des LeHles
Notdurft ist: was hiilfe sie das? (LB, 268).
So

There is accusation in the words of the prq>het

Anos

similar to that

of Mac:heath:
Anos 4:1 - HOret dies W:>rt, ihr fetten Kiihe,
die ihr auf dem Berge Samarias seid,

md den DUrftigen uru:edlt thut., und
untertretet die Amen, md sprecht zu
euren Herm: Bringe her, lass uns saufen! (LB, 859).

In addition, several verses of Provei:bs cxnfinnJohanna's positioo:
Spriiche 10:15 - Das Gut des Ieidlen ist seine feste Stadt;

aber die Amen madlt die Anrut blOde (LB, 611) •
Sprilihe 19: 4 - Gut nadlt viel Freunde; aber der Allie

wird voo seinen Freunden verlassen (LB, 618).
Spriiche 19: 7 -

In Bmdlt's

Amen hassen alle seine Briider,
wie viel nehr femen sidl seine
Freunde voo ihin; und wer sich auf
W:>rte verl.asset, demwird nichts (LB,618).
Den

view, the Bible has presented the facts, but, aside fn:m

general adnarl.tion and chiding has offered no :realistic, practical
solutioos.
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The biblical sourre oontinues its usefulness in the third act as

well, beginning with Peachum's stat:enent of oontenpt for society's

DaleYed class:
Aber ich babe herausgebracht, dass die Besitzenden der
Erde das Elend zwar anstiften kCnnen, aber sehen kOnnen

sie das Elend nicht. D:!nn es sind Sc:hwac:hlinge und
~fe, genau wie ihr. Wenn sie gleich zu fressen
haben bis zum Ende ihrer Tage und ilu:en. Fussboden mit
Butter einschmi.eren kCrmen, dass auch die Brosanen, die
vtn den Tischen fallen, noch fett werden, so k&men sie
OOdl nicht mit Gleidumlt einen Malm sehen, der vor Hmger
umfallt, freilich IllLEs es vor ihrem Haus sein, dass er
unfallt.82
Peachum' s :referenre to "Brosanen" originates in the fifteenth chapter
of Matthew, verses 21-28, where Jesus is cm:fn:nted by a canaanite

waran who insists he cu:re her daughter of dem:n possession:
Ev. Mattruii 15: 21 - Und Jesus ging aus von darmen, md entwidl

in die Gegend vcn Tyrus und Sickn.
22 - Und siehe, ein kananaisch Weib ging aus
derselbigen Grenze, md schrie ihin nach
md spradl: Adi, Herr, du SOl:m Davids,
erl>anre dich nein!
r-Eine Tochter wird vom Teufel Ubel geplaget.
2 3 - Uld er anbK>rtete ihr kein Wort.
Da traten zu ihm seine Jiinger, baten ihn
und spradl.en: Lass sie doch von dir,
derm sie schreiet uns nach.
24 - Er antwortete aber und sprach: Ich bin nidlt
gesandt derm nur zu den verlomen Schafen
von dem Hause Israel.
25 - Sie kam aber, md fiel vor ihm nieder, md

spradl: Herr, hilf mir!

26 - Aber er antwortete md sprach: Es ist nidlt
fein, dass man den Kindem ihr Brot nehne,
mdwerfe es vor die Hunde.
27 - Sie spradl: Ja, Herr: aber doch essen die
Hmdlein von den Brosaml.ein, die von ihrer
Herm Tisch fallen.
28 - IB antwortete Jesus und sprac:h zu ihr:

o Weib,
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dein Glaube ist gross! dir geschehe,
wie du willst. .Und ihre Toc:hter ward
gesurid zu derselbi~ Stunde {LB, 21).

Brecht's use of this biblical scene is limited to the 27th verse,
whidl features the particular words and phrasing whidl produa: a

desil:ed effect at this point.
In

the ensuing scene where Tiger-BrCMn and his nen smprise

Peadiun and.his beggars {alcng with the prostitutes, who have care

for their betrayal payrcent) , Peadlun initiates the perfoi:rcanoe of
"Das Lied vm der Unzulanglidlkeit M:msdllichen Strebens. 1183 The

lyrics of this sang proclaim the futility of mankind's efforts to

~

with life, pointing out various aspects of basic inadequacy cnmu1 to
all.

The first verse larcents the fact that man, who lives by rceans

of intellect, is unable to discern the lies and trickery inherent in
life:
Ienn f U:r dieses Ieben
Ist der Mensch nicht schlau genug.
Niemals nerkt er eben
Allen Lug und Trug.84
The seccnd verse states that the plans of man do not succeed, because

mankind is not sufficiently base; however, the anbitious striving of
mankind is lauded.
In

85

the third stanza man's relentless, driving pursuit of happiness is

labelled a delusicn, "denn ffir dieses Ieben ist der Mensch nicht
anspnx::hslos genug. "86
Finally, Peadlun offers the cpinion that man deserves being taken
advantage of, since he is utterly .incapable of facing up to life. 87
By their acticns Peadlun and his squad denalstrate

the truth of
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the lyrics.

However, they are without any pretensiCl'lS as to their

aim in life: to prey en others, to insure by any neans their am

. sm:vival; they understand the reality of life.
-The therce of survi.val at any cast is raised also in Ier

~

~

vcn Sezuan by Shen Te, considered by the three gods to be a
88
truly good persoo, but left to find her am salvaticn.
For Shen Te

- - - - -

?

the answer to coping with life was existence as a split perscnality,
being both <.JX>d and evil-the ethics of whim she deplores:
Etwas muss falsch sein an eurer ~'Jelt.

Warum

Ist auf die Bosheit ein Preis gesetzt und
warum ei:warten den Guten
So harte Strafen?89
'Ibis t.q>ic of hav to reconcile the prOOlem of

world was freqtently raised in the Bible.

<.JX>d and evil in the

'!be words of Job edlo those

of Shen Te:
Hid> 21 :,7 - Warun 1eben denn die Glttlosen,
Werden alt,
Und nehnen zu mt Giltem? (IB, 505) •
Hiab 30:25 - Idl \Einete ja \Der den, der harte Zeit hatte,
Und neine Seele jamrerte der Ai:nen.

26 - Idl-wartete des Guten,
Und es kcmnt das Bc5se;
Idl hoffte aufs Licht,
Und es kcmnt Finstemis.

(LB, 512).

In IEr ~ Mmsch ~ Sezuan the gods thenselves offered only

regulations and platit00es before they disappeared,

90

while the

epilogue suggests eadl perscn Im.JSt find his avn soluticn:

war

Ier einzige Ausweg
aus
Sie selber dadlten auf der
Auf welche Weis' dem guten
Zu einem guten Ende helfen

diesem Ungemadl:
Stelle nadl
z.Blschen man

kann.

Verehrtes Pwlikun, las, such dir selbst den Schll.Ss! 91

73

The atnDsphere portrayed in Die Dreigroschenoper renains on a l<Mest

cama1 denaninator level for all the characters involved.
exists oo the plane of Shen Te, who

~uinely

None

tries to uphold a noral

standard of goodness, not as an act or for personal gain, but because
it is part of her makeup.
In

the next scene Jermy sings the "Sal.cm::n-Soog," which stresses

the tenporazy nature of all life and all experience, based oo the Old

Test.anent record of the life and tines of King Solorcon:
Ihr saht den weisen Salaron
Ihr wisst, was aus ilun wurd!
Dem Mann war alles scnnenklar.
Er verfluchte die Stunde seiner Geburt
Und sah, dass alles eitel war.

Wie gross und 'Weis war Salcm:n!
Und seht, da war es nod1 nidlt Nacht
Da sah die Welt die Folgen schon:
Die Weisheit hatte ihn so -weit gebradlt Beneidenswert, wer frei davcn~92
Although verses 2 - 5 discuss Cleopatra, caesar, Brecht, and

~th,

respectively, the key idea of the entire song is contained in the
first stanza.

'As

this stanza takes for granted that evei:yone is

familiar with the topic under discussion, and this presupposition nay

be inaccurate, the historical reoord en Solcm:m will be detailed
belCM.

In 1. Olralika 29:19 King David reqlESts of the

God

of Israel:

Und neinem Sdm Salooo gieb ein rechtschaffen

Herz, dass er halte deine Gebote, Zeugnisse und
Rechte, dass er's alles thua, und baue diese
Wdmung, die ich zugerichtet habe (IB, 421).
Verses 22-25 recount details of Solaron's annointing in the presence

of the cxngxegatiai:
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1. Cllrarika 29:22 - Und assen und tranken desselben Tags
vor dem Herm mit grossen Freuden.
Und roach.ten das andre Mal Salono,
W1 Sdln Davids, zum KOnige, und
salbeten ihn dem Herm zum Fiirsten
und Zadak zum Priester.
23 - Also sass Salem:> auf dem St\hl des
Herm, ein Kaug an seinas Vaters
David Statt, und ward gltickselig;
und ganz Israel ward ilun gehorsam.
24 - Und alle Cllersten und Gewaltige,
auch alle Kinder des KOnigs David
thaten sich unter den KOnig Salano.
25 - Und der Herr madlte Salem> inrcer
gri:Sser 'VOr dem ganzen Israel, und
gab ihin ein pradltig KCnigreidl, wie
keiner vor ilun Uber Israel gehabt
hatte (LB, 421).
Verse 28 tells of David's death and Sol.cm:n's successicn: Und stam

m gutem Alter,

gesattigt mit Ieben, Peidltun und Ehre.

Und sein

Seim Salem:> ward KOnig an seiner Statt (I.B, 422).
'!he Seccnd Book of the Cllralicles elaborates en Solaron's

aCXIlJisiti.en of wisdan:
2. Chrcni.ka 1: 1 - Uld Salono, der Sdln Davids, ward in seinem
Reich bekraftiget; und der Herr, sein Cbtt,
war mi.t ilun, md machte ilm irmer gri:Sser.
2 - Und Salato i:edete mi t dem ganzen Israel, mit
den (l)ersten Uber tausend und hundert, mit den
Ridltem und mit allen Fiirsten in Israel, mi.t
den Obersten der Vatemauser,

dass sie hingingen, Salato md die ganze Geneine
mi.t ilun, zu der Hcne, die zu Gibeon war; derm
daselbst war die Hiitte des Stifts Cbttes, die
r-t:>se, der Knecht des Berm, gemacht hatte in der
Wiiste.
4 - Aber die Lade Gottes hatte David herauf ~racht
von Kirjath-Jearim an den Ort, den er ihr
bereitet hatte; denn er hatte ihr eine HUtte
aufgeschlagen zu Jerusalem.

3 -

5 - Aber der eheme Altar, den Bezaleel, der Sohn
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Uris, des Sohns Hurs, gemacht hatte, war
daselbst vor der Wohmmg des Berm; und
Salaro tmd die Geneine pf legten ihn zu
suchen.
6 - Und Salono cpferte auf dem ehemen Altar
vor cEm Berm, der vor der HUtte des Stifts
stund, tau.send Brandq>fer.
7 - In derselben Nacht aber erschien Gott Sal.an:>,
und sprach zu ilun: Bitte, was soil ich dir
geben?

8 - Und Salato sprach zu Gott: Du hast groose
Barrrherzigkeit an neinem Vater David gethan,
und hast mi.ch an seiner Statt zum Koriige
.~cht;

9 - so lass nun, Herr, Gott, deine lt>rte wahr
werden an neinem Vater David; derm Du hast mi.ch
zun KOnige gemacht ii>er ein Volk, des so viel
ist als S'taub auf Erden.
10 - So gieb mi.r nun Weisheit und Erkenntnis, dass
ich vor diesem Volk aus- .und eingehe; denn wer
karm dies dein grosses Volk richten?
11 - Da sprach Gott zu Salaro: Weil du das im Sinn
hast, und hast nicht un Reichtun, noch un Gut,
noch un Eh:re, noch un deiner Feinde Seele,
noch un lan.ges Leben gebeten, sondem hast um
Weisheit und Erkermtnis gebeten, dass du nein
Volk richten m5gest, darUber ich dich zum
KOnige gemacht habe,
12 - so sei dir Weisheit und Erkermtnis gegeben;
dazu will ich dir :Eeichtun tmd Gut und Ehre
geben, dass deines gleidlen unter den KOnigen
vor dir nicht gewesen ist, noch \'Jerden soll
nach dir.

13 - Also kam Salam von der Hooe, die zu Gi.beon
war, gen Jensalem, von der Hftt.te des Stifts,
und regierte Uber Israel (LB, 422).
The foregoing naterial eJ<plains the first line of the "Sal.cm:oSoo.g."

While a CXJtprehensive reoord of Sol.alon's reign is presented

in the First Bod< of the Kings, chapters 1-11 inclusive (LB, 328-345) ,
verses 1-13 of chapter eleven provide insight intp the seoond line of

the soog:
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1. Konige 11: 1 - Aber der Konig Salaoo liebete viel auslaooischer
Weiber, die Tochter Pharaos und troabitische,
arnronitische, edanitische, sidonitische und

hethitische,
2 - von solchen Volkern, davon derHerr gesagt
hatte den Kind.em Israel: Gehet nicht zu ·ilmeri,

und lasst sie nicht zu euch kcmnen, sie werden
gewiss eure Herzen neigen ihren GOttern nach.
An diesen hing Salaoo rnit Liebe.
3 - Und er hatte sieben hundert Weiher zu Frauen und
drei hundert Kebsweiber; und seine Weiber
neigeten sein Herz.
4 - Und da er nun alt war, neigeten seine Weiher

sein Herz fratrlen GOttern nach, dass sein Herz
nicht ganz war mit den Herrn, seinen Gott, wie
das Herz seines Vaters DaVid.
.
5 -

Also wandel te Salaoo Astlx>reth, der GOttin derer
von Sidon, nach und Milkan, den Greuel der
Amroniter.

6 - Und SalCJID that, das den Herrn Ubel gefiel, und

folgte nicht ganzlich den Herrn wie sein vater
David.
7 - Da bauete SalCJID eine Hohe Karros, den Greuel der
r.t:>abiter, auf den Berge, der vor Jerusalen liegt,
und Moloch, den Greuel der Amroniter.

8 - Also that SalCJID allen seinen auslarnischen
Weibern, die ihren GOttern raucherten und
opferten.
9 - Der Herr aber ward zornig Uber Salenn, dass sein
Herz von den Herm, den Gott Israels, abgewandt
war, der ilrn zweimal erschienen war.
10 - und ilin solches geboten hatte, dass er nicht
andern GOttern nachwandelte, und er doch nicht
gehalten, was ilm der Herr geboten hatte.
11 - Darum sprach der Herr zu SalCJID:
Weil solches bei dir geschehen ist, ·
und hast meinen Burrl und meine GeOOte nicht
gehalten, die ich dir geboten habe, so will ich
auch das Konigreich von dir reissen, und
deinan Knecht geben.
12 - Doch bei deiner Zeit will ich's nicht thun um
deines Vaters David willen; sorrlern von der
Hand deines Sohns will ich's reissen.
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13 - Dach will ich nicht da:s ganze Reid1
abreissen; Einen Starnn will ich deinern
Sciln geben un Davids willen, rceines Knechts,

md um Jen.Eal.er.s willen, die ich
ei:wiihlet habe (LB, 343-344)
The follo.vi.ng verses offer further pertinent detail about Solonon:

1. K<irige 11:41 - Was nehr van Salaro zu sagen ist, und alles,
was er gethan hat, und seine l'Eisheit, das ist
geschrieben in der Chrarik von Salono.
42 - Die Zei t aber, die Salam Konig war zu Jerusalem
Uber ganz Israel, ist vierzig Jahre.
43 - Und Salato entschlief mit seinen vatem, und
ward begraben in der Stadt Davids, seines Vaters.
Und sein Sciln Rehabeam ward KOni.g an seiner
Statt (LB, 345) .•
As well, a caiplete acoount of Solonon's history is given in the first

Book of the Chronicles, chapters 2 8 and 29, and the seoond Book of the

Chrcnicles, chapters 1-9 inclusi"Ve-and with chapter ten revealing

the result of Solaron's disd::>edi.enoe ta-lard the God of Israel
(LB, 419-431) •
The eJ<planatiai for lines 3, 4, and 5 of the first stanza is

found in the book of Ecclesiastes-the record of Solaron's thoughts
and writings on his philcsophy of life (LB, 628-636) •

The first

point to l:ecx:me crystal-clear to Solc:rron was the realization of the
vanity of human wisdan in view of the transient nature of all life:
J:er Prediger Saloon 1:1 - Dies sind die Reden des Predigers, des
Solms Davids, des Kenigs zu Jerusalem.
2 - Es ist all.es ganz eitel, sprach der

Prediger,
Es ist all.es ganz eitel.
3 - Was hat der M:msch fiir GE:!winn
von all seiner MUhe, die er
hat mter der Same?

4 - Ein Geschlecht vergehet, das andre
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5 -

6 -

7 -

8 -

komnt; die Erde bleibet
aber ewiglidl.
Die Senne gehet auf, und gehet
unter, und lauft an ihren Ort,
dass sie wieder daselbst aufgehe.
~r Wind gehet gen Mittag, und
komnt herum zur Mittemacht,
und wieder herum an den Ort,
da er anfing.
Alle wasser laufen ins .t-Eer,
doch wird das ?-Eer nicht voller;
an den Ort, da sie her fliessen,
fliessen sie wieder hin.
Es sind alle Dinge so vollMiihe,
dass es niemand ausreden karm.
Das AU<}: siehet sich nimrer satt,
und das Ohr horet sich nimrer
satt (LB, 628).

In the second chapter Soloonn expressed annoyance over the equal

status accorded to the wise and the foolish:
Predi.ger 2:13 - Da sah ich, dass die Weisheit die Thorheit
iibertraf wie das Licht die Finstemis;
14 - dass dem Weisen seine Augen im Haq:>t stehen,
aber die Narren in der Finstemis gehen;
und rrerkte doch, dass es einem gehet wie
dem anderen.
15 - Da dachte ich in rreinem Herzen: Weil es denn
mi.r gehet wie dem Narren, warum hab ich derm nach
Weisheit gestanden? Da_dachte ich in rreinem
Herzen, dass sole.hes auch eitel sei.
16 - r:enn man gedenkt des Weisen nicht irmerdar,
eben so wenig als des Narren, und die
ktinftigen Tage vergessen alles; undwie der
Narr sti:rbt, also auch cer Weise.
17 - Darum verdra;s mi.ch, zu leben; denn es gefiel mi.r
Ubel, was unter der Senne geschieht, dass alles
eitel ist und Haschen nadl Wind (LB, 629).
Finally, in the fourth chapter Solamn' s words rould be cx:nsidered a
judgnent against birth itself-that it would be better never to see
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the light of day:
r

Prediger 4:1 - Ich warxlte rnich, und sah an alles Unrecht,
das geschah unter der Sonne; und siehe, da
waren Thranen derer, so Unrecht litten, und
hatten keinen Traster; und die ilmen unrecht
thaten I waren ZU 00Chtig I claSS Sie keinen
Trester haben konnten.
2 - Da lobte ich die Toten, die schon gestorben
waren, mehr denn die Lebendigen, die noch
das Leben batten;
3 - und besser denn alle beide ist, der noch
nicht ist, und des BOsen nicht inne wird,
·das unter der Sonne geschieht (IB, 631).
The verdict for each of the five stanzas of the "Salaoc>n-Song"
is the saroo: no matter what the attribute, whether it be Solaoc>n' s
''Weisheit," Cleopatra's "SchOnheit," caesar' s "Kiihnheit," Brecht's
"Wissensdurst," or .Macheath's "Sinnlichkeit," in the final analysis
nothing has

lasting value or pennanence.

The lessons offered by the

"Salaton-Song" were appropriate to the turbulent atnnsphere caused by
Macheath's arrest, stressing the futility of mankirrl's extraordinary
striving in life.
Since this idea served Brecht -well here, he used the "SalaoonSong" again-in his later play, Mutter Courage und ihre Kinder, 93 to
elicit canpassion for

~ther

Courage and the cook in their plight--

requesting life-sustaining assistance in the winter fran a pastor and
his family.

In this instance the cook elaborates on the various

i:x>ints raised by the song, beginning with its final message, even as
he

introduces it:
Wir bringen zum Vortrag das Lied von Salaron, Julius disar un:l
andere grosse Geister, denens nicht genutzt hat. Damit ihr
seht, auch wir sim ordentliche Ieut und habens drum scmver,
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d\ll."'chzukonmen, besonde rs
~

.

im

.

Winter.

94

follONS this with:
Alle Tugenden.sind nfunlich gefahrlich auf dieser Welt,
wie das sch6ne Lied beweist, man hat sie besser nicht
md hat ein angenehrres Leben und Frilhstfu::k,
sagen wir, eine wanre Supp. 95

Next he tou:hes on the Shen Te thene that doing good to others can

bring both the giver and the receiver to a sad end:
~ die Tugenden zahln sidl rticht aus, nur die
Schlechtigk.eiten, so ist die relt und mU.sst nicht
.SO sein!96

As

a final ircny, after he :rejects the validity of :religion because

of its failure to deliver ooncrete results, a voice "fran above"
bids him enter, as if to refute his allegaticn. 97

The

foregoing

exanples further display Brecht's ability to make use of a particular
biblical source as often as it served his purposes.
In the

"D.rittes Dreigroschen-Finale," as the royal nessenger

proclaims Machee.th's pardai, Mac exclaim;: "Gerettet, gerettet!
ich fiille es,

WO

Ja,

die Not am gri)ssten, ist die Hilfe am nadlsten. 1198

Arrong the nunerous references

to

God's acts of rescre in tine of

peril is the follG1ing, listed in Psalm 50: 15: Uld rufe rnich an in der
Not, So will ich dich erretten, so sollst du mi.dl preisen (LB, 550).
Although Macheath is ecstatic over his rescua fran death, the.re is no
nention of praise, such as "Gott sei Dank!" in his reaction.
The lyrics of the "Clloral der

Anrsten

der Amen":

Verfolgt das lhrecht nicht zu sehr1 in Balde
Erfriert es sclla'l vcn-selbst, derm es ist kalt.
'Bedenkt das Dunkel und die grosse Kal:te
99
In diesem Tale, das vcn Janner schallt,
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have an arrbigwus ring, leaving the viewer or :reader to fonn an

q>inim as to their actual rreaning.

The first two lines have their

CX>Unterpart in the Psalms:

Psalm 37:1 - Erziime didl nidlt uber die BOsen;
Sei nicht neidisch auf die Ubelthater.
2 - n=nn wie das Gras werden sie bald
abgehau:n,
Und wie das griine Kraut werden sie
verwelken (LB, 541) ;
also in Psalm 37: 10 - Es ist noch un ein kleines, so ist

der Gottlose ni.Imer;
Und wenn du nach seiner Statte sehen
wirst, wird er weg sein (LB, 541);
and in Psalm 37:20 - ram die Gottlosen werden urckamen;
Und die Feinde des Herm, wenn sie
gleich sind, wie eine kostlidle AlE,
~rden sie doch ve~en, wie der
Rauch ve~et (LB, 542).
The language of the last two lines resenbles that of the hynns
of the Lutheran Gesangbuc:h, especially those listed under the
headings "Gliiubiges Andenken an den Tod, und Bitten un ein seliges
Ende, .. lOO and "Trost und Aufrm..tnterung bei eingetretenem Tod. 11101
Brecht's use of the word "Bedenkt" is nentioned in hynn m.mber 471,
verse 4: O M:msch, in allem was du thust, Bedenke, dass du sterl:>en
102
nrusst!
Verse 3 of hynn nurLber 480 cescribes the earth as a vale
of tears: Hier ist doch nur ein Thranenthal, Angst, Not und TrUbsal
:~\....-

.
uut::rall. 103 Verse 5 of hynn nurcber 484 begins:
Und fiihr mi.ch aus dem
104
Jannertha1,
as does verse cne of hynn nurcber 487:
Freu dich seh.r, o neine See-le,

Und vergiss all' Not und Qual,
dich nun Christus, dein Herre,
Ruft aus diesem Jannerthal.
Am TrUbsal und grossem I..eid
Sollst du fahren iri. die Freud' , 105

~il
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Bredlt

would have been familiar with the language of hynns like these;

, it stands to reason that he would enploy them wherever they fitted
into his writings.

The sane holds

~

for Brecht's extensive and oontinood

applicaticn of the biblical source--both the Old and the New
Testanents, to the ccnpleticn of Die Dreigroschenq;er.

Here too the

early exposure to the traditicnal 01.ristian religion and to the Luther
Bible was the catalyst which enabled Bredlt to create this highly
s-ocoossful play.

CDM£NTARY 00 THE BIBIB AS A LITERARY SOURCE

Through an examination of Bertolt Bredlt's background, as well
as a discussion of the ideas and findings of various interested
writers and critics, carbined with a portrayal of exarcpl.es from a
selected sanpling of his works, the uniql.E nature of Bredl-t;.'s
relationship with the Bible has been established.

As

he hirrself had

acknCMledged, it had pemeated his literary career to a greater extent
than any other literacy source.

What has not been established is the

uniqre nature of the Bible itself.
Aloog with being regarded as the sup:rene authority for the
spiritual and noral concepts of the Judeo-Cllristian religion, the
Bible is a storehouse of great literacy and historical vall.E.

This

latter aspect of the Bible is discussed by W. H. Hudson in Peakes

Camenta;y on the Bible, in an article entitled "The Bible as
Literature. 111 He begins:
Preoccupation with theological considerations has too
long prevented the English reader fran appreciating the
innense inportance of the Bible fran the purely literary
side. Yet the Bible is a great body of literature of valu=
to the stud:mt for three reasons.
(1) Because of its intrinsic interest. Except for the literature
of Greeoo and the derivative literature of iare, the Bible
ccntains the finest literature which has surviwd fran ancient
tines.2
Admitting that its contents are wequal, Hudson ranks Job as a rrasterpiece, and cx:ntin\Es:
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Arcong the Psalm; are to be fomd sone of the greatest
of all religious lyrics; while xrany passages in the
Pr~hets are unsurpassed for nooility of thou9ht ccubined

with sublimity of expressioo. At itS best Hebrew literature 3
is matched cnly by Greek am::ng the literatures of antiquity.
Points 2 and 3 follcM:
(2) Beca\Jse it is the literature of a uniqlE race.
Another unique race, the GI:eeks, were endaNed beycnd all other
early peoples with the intellectual and aesthetic oonsciousness.
The Hebrews, .beycnd all other early peoples, were encX:Jwed with
the spiritual cx:nsciousness. For this reason (3) the Bible is
cne of the two foundation literatures of the nodem western
world.4

Hudson nenticns that the Bible, especially the Old Testanent,
represents the early history of the ancient Hebrews, a poetical race,
who traced their society and history through war and peace by

~ans

of verse and narrative. 5 He tou::hes en their predilectim for the
story in

literature, with the no:re primitive thought pattems being·

"rapid, naive, vivid, 116 citing~ acoount of the appearance of
Yahweh to Abraham as an. exanple:

Nothing oould be sinpler, and at the sane tine nothing
oould be nore picturesqlE, than the description of the
patriarch sittil)g at his tent door in the heat of the day;
of the appearance of the three strangers whan he hastens
forward to greet; of the hospitality which he extends
t:a-rards them. It is the perfection of absolute sinplicity
in storytelling; the thing is dcne with a few broad strokes
and without the slightest elaboration of detail; but it is
so done that its appeal to the inaginatian is irresistible. 7
Hudson pursues this idea of literai:y sinplicity in the story
of Jcseph, which shc:MS that the "literary characteristics of Hebrew
narrative are those of early narrative art in general. .. s He
elaborates:
Plairmess, directness, and sinplicity are the outstanding
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features. There is no unnecessacy elaboration of the
materials, yet in really great scenes (like the
recognition scene bebNeen Jooeph and his brothers) the
dramatic po.ver exhibited is of a very high and fine
quality. The characters are portrayed in bold and broad
outlines, and generally through what they say and do;
minute psychological analysis (such as we get in m:xEm
fictim) being ccnspicoously absent, as in all early
narrative writing. And, as in all early narrative
writing, there is little description; the setting and
background of an actim may be suggested, but there is
no introdoction of scenery for its CMn sake, and none of
the landscape-painting and the local oolouring whid1 are
9
so praninent in nodem literary art.
In his next remarks Hudson advocates retaining the sinple forns of

writing:
The great value of this early kind of story-telling as a
pennanent school of taste should be clearly understood. Our
own literature is camcnly marked by imnense catplexity; our
taste has grCMn sophisticated, and we are in danger of
losing all appreciatioo of sirrplicity.10

It is interesting to cc:rcpareHudscn's ercphasis on the advantages
of sirrplicity in narration with Brecht's style and manner of writingwhich enbodies the features advocated by Hudson.

Brecht also stressed

sinplicity, to the point of starkness at tines, in his works, and did
not include extraneous material.

Fbr exanple, in

~s

playlet "Die

Bibel" he did not even provide nanes for his characters, calling them
. 1y I:er Groosvater,
sinp

~

Vater, Das Ma"dchen, der Bruder. 11 In

addition, Brecht's works often e'VOked pc:Merful images, while his
language remained clear and sinple, highly poetic and nrusical in its
phrasing, often vivid in its application.
The credit for translation of the Bible fran its original

languages of Hebrew and Greek into the German language which Brecht
used so effectively, belcngs to Martin Luther, whose goal it was to
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make the Bible accessible to all, especially to the cumu1 people, who

relied en officials of the Churdl for interpretaticn of the
Scriptures.

In The Life of Martin Luther Julius K0stlin remarks: "The

DDSt inportant work, havever, which Luther undertook now in his

further stay at the Wartburg, and which he gradually cx:ntinlEd, was
another work of peaceful character, the best fruit borne by his
entire sojoum there, the noolest gift that Luther left his count.J:ynen.

It is his translation of the Bible, follCMing that of the New

Testanent.

1112

K6stlin adds: "It is trlE that the Bible had already

been translated into German before Luther's tine, but in a heavy style,
mfar.ti..liar to the ears of the people, and not taken fran the original
text as was Luther's rendering; but fran the Latin versicn in use
anong the churches."

13

Luther insisted that the German translaticn must ooce again
project the clear and sinple beauty of the early peoples who had

begm the dlrcnicling of their histocy, literature and beliefs.
his Sendbrief
pla~t

~

Dol.rcetsdlen, referring to oonflict. over the

and use of the word "Allein" Luther explains his

requirerrents:

Inn diesen reden allen / oos gleich die Lateinische
c:xker Griechische sprache nicht thut I so 'thuts
doch die Deudsche / und ist ihr art I das sie das
wort (Allein) hinzu setzt / auff das I das wort
(nicht odder kein) deste valliger und deutlicher
sey I Den wiewol ich au:::h sage / ~r Bawr bringt
kom und kein gelt I So laut dodl das wort (kein
gelt) nicnt so vellig und aeutlicn I als 'WeilI1 ich
sage I Der Bawr bringt allein kom und kein gelt I
und hilfft hie das wort (Allein) dem wort (kein) so
viel I das es ein v0llige Deudsche klare rede wird I

In
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0enn man mus nicht die buchstaben inn der Lateinischen sprachen fragen / wie man sol reudsch reden

I

wie diese Esel thun / Sondem nan mus die mutter
ihin hause I die kinder auf f <Er gassen I den
geneinen man auf f dem marckt drurcb fragen I und
den selbigen auf f das rcaul sehen I wie sie reden
md dam.ach do.lnetschen I so verstehen sie es
14
denn ;·und rrercken I das man ~udsch mit ilm redet.
In another exanple Luther follcws it with these words: "D:mn

die Lateinischen buchstaben hindem aus der roassen seer I gut deudsch

zu reden. 1115 With referenee to a.further exarrple, involving the use
of Hebrew and Greek, Luther gives his version of the German
equivalent:
So finde ich I das der Ieudsche man also spricht I
du lieber Daniel I du liebe Maria I odder du
holdselige nagd I niedlidle jungfraw I du zartes
weib I und dergleichen I ten wer do.lnetsc:hen wil I
mus grossen vorrat von worten haben I das er die
wal kCone haben I wo eins an allen orten nicht
lauten wil.16
And finally, Luther gives his view of the art of translation:

Und was sol ich viel und lang sagen von dolnetschen?
Solt ich aller neiner wort ursachen und gedanken
anzeigen I ich nilsste wol ein jar dran zu sd1reiben
haben I Was dolnetschen fiir kunst /- milhe und erbeit
sey I das hab ich wol erfaren I Darurcb wil ich
keinen Bapstesel I noch naulesel I die nichts
versucht haben I hierin zum richter oder thadeler
leiden I Wer rrein dolrretschen nicht wil I der las
es anstehen.17
In surrmary it could :00 said that Bredlt too was a beneficiary

of the legacy of Martin Luther's skill and determination in
producing the German Bible, which led to the develcprent of the
Genmn language in its present form.

As has

been noted throughout

this dissertation, Brecht's literary suecess was dte to a great
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degree, to his talents and skill in enploying the biblical source
provided by Martin Luther.

Whether Brecht believed in the biblical teachings, or whether
they indirectly led him to a belief in Marxism is open to quasticn.
These tcpics require their

CMn

:research and develqmmt.

Through

discussion, docunentation and the cataloguing of relevant naterial
fran Brecht's literary 'WOrks, oorrelated to the biblical sources,

this thesis has attenpted to portray the extent of Bert.alt Brecht's
a;e

of the Bible, and to place in perspective his acknc:Mledgercent

that the Bible exerted a ItDSt inportant infl\Elce upon his writings.

APPENDIX A

1. Mose 34:1 - Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren
hatte, ging heraus, die Tochter des Landes zu
sehen.
2 - Da sie sah Sichem, Hemors Sohn, des Heviters,
der des Landes Herr war, nahm er sie, und beschlief
sie, und schwachte sie.
3 - Und sein Herz hing an ihr, und hatte die Dirne lieb,
und redete freundlich mit ihr.
4 - Und Sichem sprach zu seinem Vater Herner: Nimm mir
das Magdlein zum Weibe.
5 - Und Jakob erfuhr, dass seine Tochter Dina geschandet.
war; und seine Sohne waren mit dem Vieh auf dem
Felde, und Jakob schwieg, bis dass sie kamen.
6 - Da ging Hemor, Sichems Vater, heraus zu Jakob, mit
ihm zu reden.
7 - Indes kamen die Sohne Jakobs vom Felde. Und da sie
es horeten, verdross es die Manner, und wurden sehr
zornig, dass er eine Thorheit an Israel begangen,
und Jakobs Tochter beschlafen hatte; denn so sollte
es nicht sein.
8 - Da redete Hemor mit ihnen und sprach: Meines Sohns
Sichem Herz sehnet sich nach eurer Tochter; gebt sie
ihm doch zum Weibe.
9 - Befreundet euch mit uns; gebt uns eure Tochter, und
nehmet ihr unsere Tochter.
10 - Und wohnet bei uns. Das Land sell euch offen sein;
wohnet, und werbet, und gewinnet drinnen.
11 - Und Sichem sprach zu ihrem Vater und Brudern: Lasst
mich Gnade bei euch finden; was ihr mir sagt, das will
ich geben.
12 - Fordert nur getrost von mir Morgengabe und Geschenk,
ich will's geben, wie ihr heischet; gebt mir nur die
Dime zum Weibe.
13 - Da antworteten Jakobs Sohne dem Sichem und seinem
Vater Hemor betruglich, darum dass ihre Schwester
Dina geschandet war,
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14 - und sprachen zu ihnen: Wir konnen das nicht thun,
dass wir unsere Schwester einem unbeschnittnen
Mann geben; denn das ware uns eine Schande.
15 - Doch dann wollen wir euch zu Willen sein, so ihr
uns gleich werdet, und alles, was mannlich unter
euch ist, beschnitten werde;
16 - dann wollen wir unsre Tochter euch geben, und
eure Tochter uns nehmen, und bei euch wohnen, undEin Volk sein.
17 - Wo ihr aber nicht willigen wallet_, euch zu
beschneiden, so wollen wir unsre Tochter nehmen,
und davonziehen.
18 - Die Rede gefiel Herner und seinem Sohn wohl.
19 - Und der Jungling verzog nicht, solches zu thun;
denn er hatte Lust zu der Tochter Jakobs. Und er
war herrlich gehalten Uber allen in seines Vaters
Hause.
20 - Da kamen sie nun, Herner und sein Sohn Sichem,
unter der Stadt Thor, und redeten mit den Burgern
der Stadt und sprachen:
21 - Diese Leute sind friedsam bei uns, und wollen im
Lande wohnen und werben, so ist nun das Land weit
genug fur sie; wir wollen uns ihre-Tochter zu
Weibern nehmen, und ihnen unsre Tochter geben.
22 - Aber dann wollen sie uns zu Willen sein, dass sie
bei uns.wohnen, und Ein Volk mit uns werd~n, wo
wir alles, was mannlich unter uns ist, beschneiden,
gleich wie sie beschnitten sind.
23 - Ihr Vieh und Guter und alles, was sie haben, wird
unser sein, so wir nur ihnen zu Willen werden, dass
sie bei uns wohnen.
24 - Und sie gehorchten dem Herner und Sichem, seinem Sohn,
alle, die zu seiner Stadt Thor aus- und eingingen,
und beschnitten alles, was mannlich war, das zu
seiner Stadt aus- und einging.
25 - Und am dritten Tage, da sie Schmerzen hatten, nahmen
die zween Sobne Jakobs, Simeon und Levi, der Dina
Bruder, ein jeglicher sein Schwert, und gingen in die
Stadt kuhnlich, und erwiirgeten alles, was mannlich
war;
26 - und erwiirgeten auch Hemor und seinen Sohn Sichem mit
der Scharfe des Schwerts, und nahmen ihre Schwester
Dina aus dem Hause Sichems, und gingen,davon.
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27 - Da kamen die Sohne Jakobs Uber die
Erschlagenen, und pliinderten die Stadt,
darum dass sie hatten ihre Schwester
geschandet.
28 - Und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel, und
was in der Stadt und auf dem Felde war,
29 - und alle ihre Habe, alle Kinder und Weiher
nahmen sie gefangen, und plunderten alles,
was in den Hausern war.
30 - Und Jakob sprach zu Simeon und Levi: Ihr
habt mir Ungluck zugerichtet, und mich
stinkend gemacht vor den Einwohnern dieses
Landes, den Kananitern und Pheresitern;
und ich bin ein geringer Haufe. Wenn sie
sich nun versannneln iiber mich, so werden
sie mich schlagen. Also werde ich
vertilget samt meinem Hause.
31 - Sie antworteten aber: Sollten sie denn mit
unsrer Schwester als mit einer Hure
handeln?
(LB, 38-40)°
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